LİLĀVATI
of
BHASKARACARYA
Ed:
Jivananda Vidyhsmamr

IV Edition
CALCUTTA

1909

## लोलावती।

श्रीभास्कराचार्य्यविरचिता वि, ए, उपाधिधारिया - परिड्ड़कुल्लपतिना शोजोवान न्दविंद्या सागरमटाचार्य्ये संस्हलता प्रकाशिता च चत्तुधंसंर्करणम् ।


कलिकातानगर्यांम्ब मोवद्धंनथन्न्व

भुद्रिता।
-
\%isero


## LILAVATI

or


A TREATISE ON ARITHMETIC AND MENSURATION

BY
BHASKARACHARYA.

EDITED by
PANDIT JIBANAND A VID YASAGARA
Euperintendent, Free Sanskrit Eollege, Calcul

Cralentta.
Printed at the Gobard
1909.
$3 \times 2$
a be had from Pandit J
Superintendent,
No. 2. Mmpanatha


## लोलाबतो।

प्रोतिं मत्तजनस्य यो जनयते विघ्न० विनिघ्नन् स्मृतस्तं वृन्दारकवृन्द्वन्दितपदं नत्वा सतड़ाननम्। पाटीं सद्गयितस्य वच्मि चतुरप्रोतिप्रदां प्रस्फुटां सङ्विपाच चरकोमलामलपढैलीलित्यलोलावतोम् ॥? वराटकानां दशकद्धयं २०। यत् सा काकिगो ताश्र पयाश्चतस:। वे षोड़श्द्रन्म नूहावगम्यो दूर्मैस्तथा षोड़शभिश्र निष्कः ॥ २ ॥

तुल्या यवाभ्यां क्िितान गुन्धा वह्ल स्तिगुज्जो धर्याज्च तेऽट्टौ, जानकसट्न््ययमिन्द्रतुल्यै।?81 वैक्लै सथैको घटक: प्रदिष्ट: ॥ ३॥

दशार्ईगुन्जं प्रवदन्ति माषं माषाह्बयै: षोड़शभिश्च करंम्। कर्षैश्चतुर्मिंश्व पलं तुलान्ञा: कर्षं सुवर्णास सुवर्गांसंज्ञम्॥॥॥

यवोद रेरड़ुज्तमष्टसझ्बेहंह्तोऽड्लुले: षड्युगितनश्रतुर्भि:। हस्तै श्चतुर्मिंर्मवतोह द्यड: क्रोशः सहसचितयेन तेषाम् ॥पू॥ स्याद्योजनं क्रोशचतुष्टयेन तथा करायां दशक्षेन वंश:।
" निवर्त्तनम् ॥
निवर्तनं विंशतिवंशसझ्बः: नेनं चतुर्भिश्र भुजेनिंवघ्घम् ॥ ६ ॥


॥ खारिका ॥

हस्तोन्मितैविंस्तृक्जदेर्घंपिसडैडैंद्ध्दादशासं घनहम्तसंज्ञम्। धान्यादिके यन्वनहसमानं गास्लोदिता मागधखारिका सा॥७॥


द्रोणासु खार्यांः खलु षोड़शांशः सादाढ़को द्रोगाचतुर्थभागः। प्रस्पश्यतुर्थां ग दूहाढ़कस प्रस्थाङ्ध्रिराद्यः कुड़ब: प्रदिश्ध ॥ $\neg \|$

पाद्दोनगद्यानकतुल्यटङ्छे हिंसत्र ॥७२॥ तुल्यैः कथितोर्न सेर: । मयाभिधालं खयुगै ॥ $8^{\circ} ॥$ य्य सेरेर्रान्यादितौल्ये षु तुरुष्कसंज्ञा ॥?॥ा हाइ्बेन्दु-

॥ १ृ२॥ सझ्बे धंटकेश्य सेरसै: मघ्घभिः स्याहटिका च ताभि:। मयोऽЕ भिस्वालमगोरशाहक्षतात संज्ञा निजराज्यूपूर्षु ॥ २॥ दूदं चेपवदयम्।
शेषा कालादिपरिभाषा लोकत: प्रसिब्रा च्चेया।

> दति परिभाषा।

लीलागलबुलबल्लोलकालब्यालविलासिने। गबोशाय नमो नोलकमलामलकान्तये ॥ ? ॥

एकदशशतसहस्रायुत लं च्च प्ययत तोटयः क्रमशः। अर्वुदमझं खर्वनिखर्वमहापद्मशङ्ववस्सस्मात् ॥ २॥ जलधिश्यान्यं मध्यं परार्ध्रमिति दशगुयोत्तरा: संज्ञाः। सड्धाया: स्थानानां ब्यबहारार्थं क्रता: पूर्वें।॥ ₹ ॥

बच सक्षलितब्यबकलितयो: कर्यासूनं हत्ताछंम्। कार्य्यः क्रमादुल्क्म मतोऽचवाङ्बयोगे यथा स्थानकमन्तरं वा ॥ $15 \|$
चबोह्दे शकः। घये बाले! लोलावति! मतिमति! ब्रूहि सहितान् हिपघ्चहानिं शच्चिनवतिशताइष्टादग दश। शतोपेतानेतानयुतवियुतांश्चापि बद् मे यदि व्यते युत्या व्यबकलनमर्गेडसि कुगला ॥855.॥
 संयोजनाज्जातम्। ₹६०।
अयुता। $₹ 00001$ छोधिते जातं। ह६६०।
घ्यति सह़लित्यवकलिते।
गुयाने करणसूब्ब सार्घ हृत्तह्वय्। गुएान्यान्यमङ्बं गुएकिन हन्याटुत्सारितेनैवमुपान्तिमादोन् 14 गुए्यम्त्वधोऽधोगुगाखराडतुल्यस्ते: खर्ड कै: सङ्ञ, गितो युतो वा। मत्तोगुया: शुद्यति येन तेन लब्बारा च गुख्यो गुर्यातः फलं वा ॥ है।

ह्विधा अवेद्रूपववभाग एवं स्यानै: पृथर्वा गुएितः समेतः। दूष्टोनयुत्तेन गुणेन निघ्दोऽभोष्टघ्नगुख्यान्वन्वर्वर्जतो वा॥७॥

धन्रोहे शकः। बाले! बालकुरझ्रलोलनयने! लोलावति! प्रोच्यतां पन्चवर्वो कमितादिवाकरगुखा बङ्धा: कति स्युर्यदि। रूपस्थानविभागखराड़गुगाने कल्यासि कल्यागिनि। किन्नासेन गुणेन ते च गुरिता जाताः कति स्युर्बद ॥८॥

न्यास: गुख्य: ॥ १३ू ॥ गुयाक: ॥ २२॥
गुखान्यम⿷्⿷ं गुग्रांन हन्यादिति क्रते जातं || १६२० ॥

अ्रथवा गुगारूपविभागे खाडे क्वते॥ ६॥ \&\| श्राम्यां पृथग्गु गये गुनिति युते च जातं ॥१६२०॥ अथवा गुणाकर्ति मिर्मतोलबब्धं॥8॥एभिस्बिभि$\|$ ₹ ॥ श्र गुखये गुरिति जातं तदेव ॥ १६२०॥

अ्यवा स्थानविभागे खएडे ॥?०॥२॥ अास्यां पृथग्गुरये गुखिते यथास्थानयुते च जातं तदेव ॥ २६२०॥

जथवा हूनानेन ॥ १०॥ गुणेन हाभ्याज्च ॥२॥ पृथग्गु सये गुशिते युते च जातं तदेव ॥ २ह२०॥

अथवाष्टयुतेन गुणोन ॥२णी गुएये गुरितेडष्ट$\|द\|$ गुगितगु खय होने च जातं तदेव ॥ १६२०॥ इति गुएनम्रकार: ॥

भागहारे करश्यामूनं वृत्तम्। भाज्याह्घरः

- शुध्यति यदुनाः स्यादन्यात् फलं तत् खलु भागहारे। समेन केनाप्यववर्य्य हारसाज्यो भजेहा सति सम्भवे तु ॥ ह॥

चत्न पूर्वोंदाहरये गुगिताङ्छानां सगुयाछेदानां भागहारार्थं न्यास: भाज्यः ॥ १६े२०॥ साजक: ॥ १२ ॥

अजनाब्लब्धो गुएय:॥ १३Цू ॥

अयवा भाज्यहातो विसिसपवर्तिती ॥ १३乌ू ॥

इति भागध्हार：।
वर्गे कर गसूतं वृत्तन्यम्। समद्विघात：वृतिक－ चतेडघ स्थाप्योडन्यवर्गोद्विगुयान्तनिद्ना：। खख्वो－ परिष्टाच तथा परेडद्धा स्यत्ता न्लमुत्सार्य पुनश्र रशिम् $11 ? ॥$ खराडद्दस्सामिहतिर्दि निद्नो तत् खगड़र्गैक्ययुता क्वातित्वा। दूष्टोनयुग्राशिवष： द्वति：स्थादिष्ट्य वर्गयाय समन्वितो वा ॥ ११॥

छतोद्दे शकः। सखे！नवानाझ्च चतुर्दशानां बूहि तिहोनस शतल्लयस। पझ्चोत्तरस्याप्ययुतस्य वर्गं जानासि चेछर्ग विधानमार्ग म् ॥ १२॥ न्यासः। に। २४। २ع૭। १०oou ।
एषां यथोताकरगोन जातावर्या：॥と？॥？そそ॥ ददर०ह॥ १००२००२叉 ॥ ॥

अघवा नवानां खर्डे ॥ \＆॥ अन्योराहति $\|२ ०\|$ दिनिध्नो ॥8८॥ तत्ख्खाड वर्गैक्येन ॥ \＆२॥ युता जाता सैव कृतिः। द？।
 ६ति 18 दा चि निघूोにछ। तत्खराडवर्गो। ३६। 1 ६४। म्रनयीरैक्येन। १००। युता जाता सैव कृति：। १ृ६ ॥

अथवा खराड । 81 ००। तथापि सैव हृति： 1 २とき।

ज्रथवा राशिः। २ह৩। चयं बिभिरुनित： पृथग्युतश्र ॥ २ह४॥३००॥ अनयोर्घात：॥ ददश०० ॥ बिवर्ग ：॥ही युतो जातोवर्गं：स एव॥ ददर oह II

एवं सर्वर्वापि।

> द्रति वर्गं।

वर्गमूले करणासूचं वृत्त्रम्। ल्यत्वान्याद्विष－
－मात् कृतिं दिगुयायेन्मूलं समे तद्धृते त्यत्वा लख्ब－ कृतिं तदाधाविषमाब्लब्ं दिनिघ्नं न्यसेत्। पङ्लारां पঙ्निहृते समेऽन्यविषमात्यत्वाम्तवर्गं फलं पङ्रयां तद्विगुणां न्यसीदिति मुहु：पंड्के दलं स्यात्－ पदम् ॥ २₹ ॥

घलोद्दे शकः। मूलं चतुर्णाच्च तथा नवानाँ पूर्वं कृतातानाम्च सखे！क्रतोनाम्। पृथक् पृथग्－

जाता：क्रमेया घना：। ৩२ह। २हद्दًई । 1 そ己とうそ२叉 ।

अथवा राशि：। ह1 अस्य खराडे । 8 । 4 । घाभ्यां राशिहतंत：। २ट०। तिनिघ्नस्य । पू8०। खरडघनेक्ये न। २द्ह। युतो जातो घन：।Ю२ह।

अथवा राशि：। २०। छस्य खर्ड ।२०।। चाम्यां हतस्त्रिभ्नश्व। ११३४०। खएडघनैक्ये न । द३४३। युतोजातोघन：। शદद६३।

अथवा रशि：। $8 ।$ ऊस्य मूलम्｜२। घन：। । द। घयं सघ्नोजातश्चतुर्गां घन：। ६४।

अथवा राशि：। ह। अस्य मूलं। ३। घनः। २०। ब्रस्य वर्गौननवानां घन：। ৩२ह। य एव वर्ग राशि घनः स एव वर्ग मूलघनवर्गः।
छति घन:।

फय घनमूले का रासूत्वं वृत्तनयम्। अाद्यं घन－ स्थानमथाघने वें पुनस्त थान्यान्घनतो विशोध्यम्। घनं पृथकस्थं पदमस्य क्वत्या चिघ्नात तदाद्यां विभ－ जत् फलन्नु ॥ १ह॥ पंत्यां न्यसे तत् क्वृतिमन्य－ निघ्नों विद्नों ल्यकेत्तव्मथमात् फलस्य। घनं तदा－

द्यादन मूलकेवं पङ्तित्रिकेदेव मत: पुनश्रू ॥२०॥ घत्र पूर्वोंद्देशके उत्तघनानां मूलार्थं न्यास:


क्रमेस लबधानि मूलानि। ह। २० ।श२य। इति घनमूल्लम्। दूति परिकर्म्माष्टकं समाप्तम्।

घ्रथ भिन्नपरिकर्म्माष्टकम्। तबादावंशासवर्गंनम्। तबापि भागजातौ करासूबं वृत्तम्। जन्योडन्यहारामिहितो हरांशौ सश्यो: समच्छेदविधानमेवम् । मिथो हरास्यामपवर्तिताभ्यां यद्वा हैरांशौ सुधियान्न गुएौौ ॥ ॥ बतोहेशकः। रूपच्यं पझ्चलवस्तिभागो योगार्थमेतान्वद तुल्यहारान्। निषष्टिभागश्व चतुर्दंशांश: समच्छि दौ मिब! वियोजनार्थम् ॥ २ ॥

न्यास: $\frac{₹}{2}+\frac{?}{4}+\frac{?}{\text { }}$
जाता: समचेढा: $\frac{8 y}{2 y}+\frac{z}{2 y}+\frac{y}{2 y}=$
योगे जातम् $\frac{y \text { ₹ }}{\text { शै }}$

ब्रथ द्वितीयोदाहरणाध̈ं न्यास: $\frac{? ?}{\text { ?8 }}-\frac{?}{\xi ₹}$
एतौ सप्रापवर्तिताक्यां हाराभ्याम्। २ हि।
मिय: संगुणितौ समच्छदौ $\frac{c}{२ २ ६}-\frac{२}{२ २ ६}=$
वियोजिते जातम् $\frac{\bullet}{}$
साप्रापवर्वितिते च जातम् $\frac{?}{2 \tau}$
द्रति भागजातिः।
5. अथ प्रभागजातौ करंखासूब वृत्तार्बं म्। लवालवघ्नाश्य हराजरघ्ना भागप्रभागेषु सवर्शानं स्सात् ॥ 55 ॥

अल्लोहे शकः। द्रम्मार्घं चिलवहयस्य सुमते ! पादनयं यड्जवेत्तत्पन्चांशकषोड़शांशचरा: सम्पा-

- थिंतनार्थिने। दत्तो येन वराठका: कति कदर्य्येयारिंतास्तेन मे ब्रूहि त्वं यदि वेत्मि वत्म ! गणिति जातिं प्रभागाभिधाम्॥ ३डS॥

न्यासः $\frac{?}{2} \frac{?}{2} \frac{2}{2} \frac{2}{8} \frac{?}{2} \frac{?}{2 \xi} \frac{?}{8}$ सवर्गिते जातं $\frac{\text { ध६्व० }}{}$

षड भिरपवर्तिति जातं $\frac{2}{2 २{ }^{\circ}}$
एको दत्तो वराटकः।
हूति पभागजातिः।
*थ भागानुबन्वभागरपवाहयो: कर्यासूत्वं सार्घ वृक्तम्। छेदघ्नरूपेषु लवा धन गामेकस्य भागा अधिकोनकाश्येत् ॥ह॥ खांशाधिकोन: खलु यत्र तब भागानुबन्षे च लवाप्ठवाहे। तलस्थहारेया हरनिह्नह्यात् खांशाधिकोनेन तु तेन भागान् ॥Y॥
 ब्रूहि सवर्गिंतम्। जानास्यंशानुबन्घक्चेत्तथा भागापवाह्द नम् ॥ ह॥

न्यास: २ ३
$\begin{array}{ll}8 & \frac{1}{8}\end{array}$
सवर्विंते जातं
$\frac{2}{8} \frac{2 ?}{8}$
चतोद्द शकः। अड्धि: सल्यं शयुत्तः स निजदलयुतः कीटृशः कोदृशौ दो वर्र शौ साष्टांशहोनौ तदनु च रहितो सत्रिभिः सप्रभागे:। अद्धं-

साप्टांशहीनं नवभिरथ युतं सप्रमांचै: खकोये: कोद्टक् स्याद्रूहिहि वेल्सि त्वमिः यदि सखें sशानुबन्वापवाहो ॥৩॥


क्रमेया सर्वर्शिंते जातं $\frac{-}{2} \frac{?}{2}$
श्रति जातिचतुष्यम् ।

श्रथ मिन्न सङ्ध लितव्यव क लितयो: कर यासूत्वं

- वृत्तार्घ स् योगोन्तर तुल्यहरांशकानां कल्पत्रोहरो रूपमहारराशे: ॥ SS ॥

अबोद्देशकः। पझ्चंशंशपादचिलवार्घं षष्ठाने कोहृतान् ब्रूहि सखे! मनैतान्। एभिश्य भागेरथ वर्जितानां किं स्साच्तयायां कथयाशु शेषम् ॥ ESS ॥

$$
\text { न्यास: } \frac{?}{2} \frac{?}{2} \frac{?}{2} \frac{?}{2}
$$

## ऐक्ये जातस् <br> $2 C$ <br> २。

बथैतैविवर्जितानां बयायां शेषस् श? दूति भिन्नसङ्धलितव्यवक्षलिते।

भ्रथ भिन्नगुयाने कर एासूनं वृत्तार्घ म् । अंशार्हातप्र्के दबधेन भता लख्धं विभिन्ने गुयाने फलं स्यात्।ह

घ्रत्रोह्दे शक:। सबंगश हूपद्वितयेन निघन ससप्रमांशहितयं अबेत् किम्। चर्दं तिभागेए हतन्च विधि दच्चोSसि भिब्ने गुखानाविधो चेत् ॥ २०॥

```
न्यास:
                < 2
सवर्\ारेते जातम्- - शे
गुखिते जातम् -
न्यास: - - ?
गुपिते जाबम् -
                            दति भिन्नगुएनमू
```

अंथ भिन्नभागहाई कर्यासूत्वं वृत्ताई्घम्। ऐेंदं लबन्च परिवन्यं हरस्य शेष: कार्योंडध भागहर यो गुण्णनाविधिश्र ॥SS॥

शनोह्दे शकः। सल्लं शफ्रपद्धितयेन पन्च लंग्रेन षम्ठं वद मे विभज्य। दर्मौयगर्भाग्रसुतीच्पबुद्विश्चेदस्ति ते मिन्नहततो समर्थी॥ ? ? $55 ॥$

न्यास: $\begin{array}{llll}\text { ₹ ? ? } \\ \frac{2}{2} & \text { ₹ } \\ \text { ? }\end{array}$
यथोत्तकर खोंन जातम् $\frac{2 \%}{\circ}$ ह
दूति भिब्नभागहार:।

बथ भिन्नवर्गादौ करासूत्वं वृत्ताद्धं स्। वर्गें कृतो घनविधौ तु घनौ विधेयौ हारांशयोरथ पदे च पदप्रसिब्रै ॥ २२॥

चलोद्दे शक:। साछं तयाखां कथयाशु वर्गं वर्गात्ततो वर्गपदन्व मिन। घनज्च सूलज्च घना बतोडभि जानासि चेहर्गधनो विभिनौौ॥ ?३॥

ब्यास: ₹
?

न्यास:। १०। एते खभत्ता: $\frac{?^{\circ}}{\circ}$
चन्ञातोराशिस्तस गुण: 101 खार्घं चेप: -
गुया:। ₹। हर: 101 हृश्यं । ही₹। तती वन्यमायेन विलोमविधिना दूष्टकर्मया वा लब्बोरशि:।
१8। अस्य गयिातस ग्रहगयाति महानुपयोगः। दति घून्य परिकर्माष्टकमे।

च्रथ व्यस्तविधो कर यासूचं वृत्तदयम्। छेदं गुएां गुणां छेढं वर्गं मूलं पदं क्वातिम्। क्टां सं खमृयं कुर्य्यांद् टृथ्ये राशिप्रसिद्बये ॥ च्रथ खांशाधिकोने तु लवाघ्योनोहरोहर: घंशम्तविक्वृतस्तन विलोमे शेषमुत्तबत् ॥ २ट॥

ॠतोहे शक:। यास्त्लघ्नख्बिभिरन्वितः खचररोर्सत्तास्तत: सप्तभि: खंगंशेन विवर्जित: सगुचितो होनो चिपन्चाशता। तन्मूलेडष्टयुते हृतेडपि दर्शभिर्जातं ह्वयं ब्रूहि तं राशिं वेत्सि हि चन्चलाचि ! विमलां बाले ! विलोमक्रियाम् ॥ थह॥

न्यासः। गुयः। ₹। चेप: $\frac{\text { ₹ }}{8}$ भाजकः। 0 ।

अट्यां $\frac{?}{\text { ₹ }}$ वर्ग: 1 - 1 ₹ट्याम् | पूर । मूलम् । - 1 बेप: 1 द। हर: 1 श० 1 टुप्यम्य । ₹। यथोत्तकरयोन जातोगशि: ॥ २ढ॥

द्वति व्यस्तविधिः।

च्चथेष्टकर्मसु कर्एसूर्चं वृत्तम्। एहे शकालापवदिष्टशशि: जुलो हृतोंशैरहितो युतो वा। इष्टाहतं हृष्टमनेन अंता वाशिर्भबेत्योतामितोष्टकर्म 11 २० ॥

च्बोह्ट शकः। पंच्चघघ: खत्रिभागोनो दश्शनः समन्बितः। गशिनंगशार्द पादे: स्यात् कोराशिहूँानसमतन: 11 २叉॥

न्यासः गुएः । पू । खत्रिभाग: $\frac{\text { है }}{}$ हर: $18 \cdot ।$ साश्यंश: $\frac{2}{\text { ₹ }} \frac{\text { ? }}{2} \frac{2}{8}$ हश्यम् | छढ।

णन निल कल्यितःाशि:।३। पस्चद्धः 1२प1 खबिभागोनः। १०। दश्शतःः। ?। कल्पिता३ रशिसंग्राश्ध पादे:- - ₹मन्चिती छरोजात:-

अ्यथ दृष्टम् । छॅ। दूष्टेन। ₹ । गुरितम् 1२०g। हरेखा २ै सत्तां जातोराशि:। 8E।

एवं संर्वोदाहरयाे रशि: केनचिद्गुणितो भत्तो वा साथ्यं शेन रहितो युतो वा दृष्टसनेत्टं राशिं प्रकल्या तस्मिनुद्छे शकालापवत्कर्म्मखि क्वते यन्नि. ब्पदाते तेन अजेत् दृष्टमिष्टगुणां फलं राशि: स्यात्। घल दृष्टजाल्युदाहरणाम्। यूथाबं सचिभागं बनविचरवृतं कुज्ञारगाग्च दूष्टं षड़ भागस्रेव नद्यां पिवति च सक्लिलं सप्रमांशेन मिश्रः। पद्मिन्या चाष्टमांश: खनवमसहितः क्रोड़ते सानुरागेए नागेन्द्री हस्तिनोभिस्तिस्टभिरनुगत: का भवेद्यूथस्स्वा ॥ २२॥


एणां सवर्यंन हास्यामपवर्तितं $-\frac{8}{₹} \quad \frac{\text { ₹ }}{\text { ₹ }}$ घुनरेषां सबरींतानासेक्यं नवभिरपवर्चितं २थ? छूप्टोनं $\frac{\text { ? }}{\text { रू₹ }}$

जनेन हृे । ४। दूष्टणुखिते अके जाता हसित्ति सझ्का ॥ ?००ち॥
i. अपरोदाहर्याम् । घमलकमलरशे़स्बंश्रे पन्घांशषष्ठेस्तिनयनहारसूर्या येन तुर्य्येया चार्या गुरुपदसथ षड़ सिः पूजितं शेषपद्मः: सकलकमलसझ्यां चिप्रमाख्याहि तस ॥ २₹॥ न्यास: $\frac{?}{2} \quad \frac{?}{2} \quad$ ? दृ्यम् । छे। अबे ष्टं राशिं। १। प्रकल्या प्राउ्वज्जातोराशि:। १२०। घन्यदुदाहर यम् : हारस्तारस्तर यया निध्रुवनकलहे मौतिकानां विशोर्णी मूमौ यातस्बिभाग: शयनतलगत्त: पन्चमांशोडस्य टृष्ट:। प्राप्तः षष्ठ: सुक्शे्या गयाक दश्शक: संग्टहीतः प्रियेया दृष्टं षट्कश्च सूले कथय कतिपयै र्मों निके रेष हाइ:२२8।
 चते ष्टराशिं। १प्रकल्पा प्राग्वज्जातोराशि:। ।₹०। घथ शेषजात्युदाहरगम्। खाब्घं प्रादात्प्रयागे नवलवयूगलं योऽवशेषाच्व काश्यां शेषाड् घिं शुलकहेतो: पथि दशमशवान् षट् च शेषाहया-

याम्। शिष्टा निष्कानिष्टिर्निजग्टह्मनया तोर्थपान्यः प्रयातस्तस द्रव्यप्रमारां बद यदि भवता शेषजाति: श्रुतासित ॥ २पू ॥


अत्र रूपम्। १। राशिं प्रकल्पा भागान् शेषान् शेषादपास्य अथवा भागापवाह्धविधिना सवर्थांले जातस् $\frac{\bigcirc}{\xi_{0}}$

छकेन दृष्ट।छं३। इष्टगुणिते अलो जातं द्रव्यां प्रमाखास् ॥ पू8०॥

दूदं विलोमसूत्र गापि सिद्वाति।
शेषजातौ कर्यासूव वृत्तम्। द्विघातभत्तेन लवे। न हारघातैन आज्यः प्रकृटाल्य्याशिः। राशिर्मके-

छेषलवे तथिदं विलोमसूचाइपि सिब्बिमेति ॥श॥
उदाहरगयम् । प्माचता प्रियकल्यिताइसुलवा भूषा ललाटोक्रता यच्छेषाच्विगयाद्रिभागरचिता न्यत्ता सनान्तः स्सजि। शेषाब्वं भुजनालयोर्मीगि-
 माशु वद मे वेखां हि यत् षोड़श्श: ॥ २॥

$$
\text { न्यास: } \frac{?}{5} \frac{₹}{5} \frac{₹}{2} \frac{₹}{8} \text { हृ्यम् । २६। }
$$

घयोत्ताकरणेन जाती मयिराशि:। २प६!
यहा पूर्वदिष्टक्वर्मया विलोमविधिना वा आातो मधिराशिः ॥ २乡६्६ ॥

दूं चेपकहर्यम्।
अय विस्ने षजात्युदाहराम्। पद्घांशोडलिकु-
 गुयो मृगाचि! कुटरं दोलायमानिऽपर:। कान्ते ! केतक-मालती-परिमलप्राप्तेककाल-प्रियादूताइत दूनल्बतेा अमति खे अृ्दोरलिसंख्यां वद् ॥ २६्६॥

$$
\text { न्वास: } \frac{1}{4} \frac{?}{z} \frac{2}{y} \text { हु्यम् । : । }
$$

जातमल्सकुलसानम्। शूू। एवमन्यदापि दूती $\begin{aligned} & \text { कमें }\end{aligned}$

सब्दमये कर पसूवं दृत्ताईं म्। योगीडन्तर थोनलयुतांडर्षिं तसो राशी स्मृतो संक्रमयाख्यसेतत् $1155 \|$

शबोह्दे शकः। ययोर्योगः शतं सेकं वियोगः पश्चवंशंशतिः। तौ राशे वद्र में वत्से ! वेत्मि संक्रमये यदि ॥ २O्SS ॥

न्यास: योगः १२०१। झनल्तरम्।२प। जातौ साशे। ३द। दौ३।

वर्ग संक्रमले कररासूबं दृत्ताघंघ्। वर्गान्तरं पशिवियोगमतन योग स्तः प्रैंत्तवदेब राशि।२न।
 शतो विवरं वद् तौराशीशीष्ं गरितकाविद!।२ट।

न्यास: राश्यन्तरम्। ६। क्वल्यन्तरम् $18 \circ \circ 1$ जाती राशी। २? । २ह।

इति विभमकमे।
सथ कि ्صिद्धहर्ग कर्म प्रेच्चते। द्वृृ्टक्ततिरष्टगुलिताब्येकादलिताविभाजितथष्टेन। एक:सादस्य क्रतिर्दलिता सैका परेराराशि: ॥ ₹०॥ रूपं हिगु. बेष्टहतं सेष्ट प्रथमेाऽयवा परोरूपम्। क्रतियुतिवियुतीव्यक्षे वर्गों सातां यये। राश्योः ॥ ₹१ ॥

एद्देशक:। राश्योयंयेग: क्वतिवियेगययुतोनिरेके मूलपदे प्रवद् तौ मम सिब यत्न क्षिष्यन्ति
 परिभाषयन्तः ॥ ३२.॥

शत्र प्रथमानयने कल्यितमिष्टम

जस्य हृति:
$\frac{8}{8}$
कष्टगु एा जाता़। २। दूयं ब्येका। २।

$13 \% 1!-2$
घष्टेन ?
ह्रतो जात: प्रथमे राशि: 1 घ। घस कृतिः। १। दलिता

$$
\begin{aligned}
& \frac{2}{2} \\
& \frac{2}{2} \text { णघमपरोराशि: } \\
& \frac{2}{2}
\end{aligned}
$$

एवमेतौ राशी $\frac{?}{2}$

दूष्टं $\frac{?}{\text { ? }}$ चस्य वर्गवर्ग: $\frac{\text { ? }}{\text { १६ }}$
घ्मष्टघ: ?

सेको जात: प्रथमो राशि: -
पुनरिष्टं $\frac{?}{\text { ? }}$ चस्स घन: $\frac{?}{6}$
घष्टगुयो जातो हितीयो राशि: -
एवं जातो राशो - -
₹ ?
चथैकेष्टेन। ह। こ।
द्विधेन। १शह। हैठ।
ब्रिकेय। हैषह। र२₹।
एवं सर्वेष्वपि दूष्टवशादानन्यम्। पाटी सूतोपसं वोजं गूढ़मिल्यवभासते। नास्ति गूढ़म मूढ़ानां नैव षोढ़ेल्यनेकधा॥ ३४॥ च्रस्ति बै राशिक पाटो बोजन्ञ विमला मतिः। किमच्नातं सुबुद्धीनामतो सन्दार्थमुच्यते ॥ ३乡 ॥ इति वर्गकर्मं।

चथ गुयाकर्म। तब्र हष्टमूलजातो करासूलं वृत्तद्वय् । गु खाघ्नमूलोनयुतस्य राेंह्टष्टस्य युत्स्स गुएाएं कृत्या। सूं गुरार्ह्धै न युतं विहोजं वर्गोकृतं प्रष्टुरमौष्टराशि: ॥₹है॥ यदा लवैश्रोनयुतस्य गाशिरेकेन आगोनयुतेन सत्ता। हश्यं तथा मूलगुणन्च तास्यां साध्यस्ततः प्रोत्तवदेव राशि: Н ३ । ॥

यो राशि: मूलेन केनचिद्युण्यितेन ऊनो हृष्टस्तस्य गुयाएंध कृत्या युत्तस हष्टस्य यत्पदं तद्गुसाहै न युत्तं काय्यं यदि गुणाघ्नमूलयुतो टृष्टस्तहिं छ्रीनं कार्य्यं तस्य वर्गोगाश: स्यात्।

मूलोने हृष्टे तावढुदाहर्याम्। बाले ! मराल-कुल-मूलदलानि सप्त तोरे विलासभरमन्थरगाएयपश्यम्। कुवच्च केलिकलहं कलहंसयुग्मं शेषं जले बद मरालकुलप्रमायम् ॥ ३ढ॥
न्याम:। मूलगुया: - हू्टम्। २।
हष्टस्यास्य। २। गुणार्द्व कृत्या $\frac{8 ६}{\text { २६ }}$
युत्तास्य द?
२ई

मूलम् $\frac{c}{8}$
गुयार्द्ध न -
युतम् 181
वर्गोक्वतं जातं हंसकुलमानम्। २६। चथ मूलयुते ृृष्टे उदाहर याम्। खपदैनवनिर्युतां खाच्वत्वारिंशताधिकम्। शतनादशकं विद्नन् ! क: स राशिनिगयदास् ॥ ३ह॥

न्यासः। मूलगुखः । ह। हश्यम्। १२\%०। गुसार्द स -
कृत्या $\frac{\text { द? }}{8}$
युतं जातं $\frac{408 \text { ? }}{8}$
चस्य मूलं -१
गुयार्घेन -

$$
₹
$$

习习 विहोनम्। ३ १।
वर्गौकूतं जातो राशि:। ह६ \&

भागमूलोने टृष्टे उदाहरराम् । यातं हंसकुलस्य मूलद्शकं मेघागमे मानसं प्रोड्डोय स्थलपद्मिनीवनमगादष्टांशको डम्नस्तटात्। बाले ! बालमृपालशालिनि जले कोलिक्रियालालसं दृष्टं हंसयुगबयज्च सकलां यूथस्य सझ्झ्वां वद $118 \circ ॥$ न्यास:। मूलगुगाः १०। भाग: $\frac{?}{\square}$ दृ्यां|ही। यदा लवेश्चोनयुत दूत्युत्तत्वादनेकेन भागोनेन -

$$
\text { दृप्य मूलगुगो अत्बा जातं टृप्यं } \frac{8 \tau}{2}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { मूलगुया: } \frac{5^{\circ}}{0} \\
& \text { गुणार्धं } \frac{8^{\circ}}{0}
\end{aligned}
$$

$$
\text { चस्य कृत्या } \frac{१ \xi^{\circ \circ}}{8 \varepsilon}
$$

$$
\text { युंां टृश्यम् } \frac{१ ८ ₹ ६}{8 \varepsilon}
$$

श्रस्य सूलं $\frac{88}{9}$
गुयार्घं न $\frac{8 ?}{\vartheta}$

युतं वर्गीकृतं जातो हंसराशि: 11288 II
उदाहर्यास् 1 पार्थ: कर्थाबधाय मार्गयगयां क्रुद्धो रये सन्द्धें तस्याईै न निवाय्य तच्छरगयाँ मूल्लेश्चतुर्मिंहान्। शख्यं षड्भिव्थेषुभिस्त्रिभिउपि च्छल ब्बजं कार्मुक चिच्छेदास्य श्रिर: शरेखा क्रति ते याब् अर्जुनः सन्दधे ॥ 8? ॥

न्यासः 1 मूलगुया: 181 भाग: $\frac{?}{2}$ हप्टां 1 १०।
यदा लबेश्चोनयुत दूब्यादिना जातं बाएमानम् 11800 ॥

क पिच। कलिकुलदल लूल मालतीं यतिमस्टो निखिलन कमागाश्रा लिनो भृड्न मे कस्। निशि परिसलल्लुब्धं पझमध्ये निरूद्धं प्रतिर्लति रखान्तं बूहि कान्ते ! डलिस ग्रास् $\|8 \mathrm{~g}\|$

भन किल राशिनवांशाष्टकं सश्याँ मूबञ्व
 ताूर्ध स्य अवतीति।
तथा ब्यास:। मूलगुयाक: $\frac{\text { ? }}{\text { ₹ }}$ भाग:- हृष्यं। 1 ?
 म बिकुलमानम् ॥ ७२॥

भागमूलयुते हृष्टे उढाहर्याम्। यो राभिरष्टादर्शमि: स्तमूले: राशित्रिभागेया समन्वितश्ये। जातं शतदादशकं तमाशु जानीहि पाय्यां पटुतास्ति बे चेत्् $\| 8$ ₹ ॥

न्यासः। मूलगुएाक:। १६। भाग: $\frac{?}{\text { ₹ }}$ हप्यम् ॥ २२०० ॥

चन्रत्न कोन भागयुतेन
₹
मूलगुरां दृप्यन्च मत्बा प्राग्वज्जातो राशि:। पू७ह्छ । दति गुणकर्म।

अथ ल्लैराशिके कर्गासूल वृत्तस्। प्रमागामिच्छा च समानजातो च्रादन्तयोस्त: फल्णमन्यनाति। मध्ये तदिच्छाहतमाद्य हृत्यादिच्छाफलं व्यस्तविधिर्विलोमे ॥ $88 \|$

उदाहरसम्। कुछ्ध मस सदलं पलद्यं निष्कसश्तमल बैस्त्रभिर्यदि। प्राप्यते सपदि मे बरियाखः ब्रूहि निष्कननकेन तत्कियत्॥ ॥पू॥

लब्धे खार्यों ॥ २ ॥ द्रोगा: ॥ ৩॥ जाढ़क: ॥ ₹ ॥ प्रस्थो ॥ ₹ ॥

द्रति बैराशिकम्।

च्रथ व्यस्तं त्नै राशिकम। इूच्छाबृद्वो फले द्रासो च्रासे वृदिय्च जायते। व्यस्तं बै गशिकं तब जू यं गणितकोविदे: ॥ ४ढ ॥

यत्र दूच्छावृद्धो फले छ्रास: छ्रासे वा फले वृधिस्तल व्यस्तं लैसशिकं स्यत्। तद्या-

जोवानां वयसो मोल्ये तौल्ये वर्यास्य हैमनि। भागहारे च राशीनां व्यस्तं बै राशिकं अवैत् ॥घृट

जोववयोमूल्य उदाहर्याम्। प्राप्नोति चत् षोड़शवत्मरा स्लो हानिंशतं विंशतिवत्सरा किम्। दिध्रूर्वहो निष्छचतुष्कमुना प्राप्नोति धू:षट्कवहस्तदा किस् ॥ पू०॥

न्यास:। १६। ३२। २०। लब्बं २प

हितोयन्यास:|२| ४। लब्धं ?

वर्षोंयतुवर्यातोल्ये उदाहराम्। दशवर्णं सुवर्यां चे ट्गधानकमवाप्यते। निषक्षेया तिथिवर्यान्तु तदा वद्र कियन्मितम् ॥ पू? ॥

न्यास:। १०। ?। १पू। लक्षं $\frac{\text { ₹ }}{\text { ₹ }}$
राशिभागहर यो उढ़ाहरयाम्। सप्राढ़केन मानेन राशौ शस्यस्य मापिते। यदि मानशतं जातं तदा मझ्चाढ़क्कन किम् ? ॥ पू२॥
 दति व्यस्तं बैराभिकम् ।

अ्रथ पज्चराशिकादौ कर्यासूनं वृत्तम्। पन्च सप्रनवराशिकादिऋोडन्योन्यपच्चनयनं फलच्छिदाम्। संविधाय बह्डाराशिजे बधे खल्पराशिबधभाजिते फलम् ॥ पू२ ॥

उदाहरग्यम्। मासे शतस्य यदि पझ्चकलान्तरं स्या६र्षं गते अवति कं वद षोड़शानाम्। कालं तथा कथय मूलकलान्तराभ्यां मूलं घनं गयाक कालफले विदित्वा ॥ पू₹ ॥


ঋन्योड्चपच्चनयने क्वते ?
१२
२०0 २६

बहनां राशीनां बध: ॥ हछ०॥
ग्रल्पराशिनध: ॥?००\|. अनेन भतो लब्धम् ॥ही
शेषम्

विंशत्यापवर्त्य ?
जातं कलान्तरम् ह
₹
$y$
छेदघ्नरुपेष्विति कृते जातम् $\frac{8 \zeta}{4}$
अ्यथ कालन्वानार्थं न्यासः ?
२०० २६
y 8 द

अन्योडन्यपचनयने क्वते ？
$\begin{array}{ll}9^{000} & \text { १६ } \\ 85 & \text { \＆}\end{array}$
4
बह्रनां राशोनां बध：॥ 8ट०० ॥
ध्रल्परशिबधेनानेन ॥ \＆००॥
．सतो लबधा मासा：॥ १२ ॥
मूलधनार्थं न्यास：


पूर्ववल्लब्धं मूलधनम् ॥ २₹॥ एवं सर्वल ॥ एदाहर्याम्। सत्यं शमासेन शतर्य चेत् स्यात् कलान्त ₹ं पग्चसपझ्चुांशा：। मासैस्त्रिभिः पश्चल－ वाधिकेसत्मार्द्धिष्विष्ट：फलमुच्यतां किम् ॥ पू\＆॥



जन्न बहुराशिबधे ॥ २पद⿸尸匕二०॥ अल्पराशिबधेनानेन ॥२००．०॥ अत्तो लब्वं कलान्तरम्$\bigcirc$

3
$y$
ईेदघ्नरुपेष्विति क्रते जातं ₹ट कालादिज्ञानार्धं पूर्ववत्॥
अ्रघ सप्रराशिकम्। विस्तारे तिकरा：करा－ ष्टकमिता दैर्घ्यें विचित्वाश्य चेदूरूपेकल्कटपह्रसूत्व－ पटिका अष्षो लभत्ते शतन्। दैर्घोर साई्घ करत्यया－

परपटो हस्ताईं विस्तारियो ताद् किं लभते दुतं वद बरिग्व्वार्याज्यकं वेत्सि चेत् ॥ पूथू ॥ न्यास: ₹ ?
$\sigma$
< ?
लब्धो निष्छः 101 द्रम्मा: 128 । पयाँ। । । काकियो। । । वराट का: |छ। वराटकचिसागौ -

अथ नवराशिकम्। पिरडे येऽर्कमिताङ़ुला: किल चतुर्वर्गाद्रुलाविसातौ पट्टादोर्घतया चतुर्दशकरास्त्रिंशब्लभन्ते शतम्। एता विस्तृतिपिएडदेर्घमितयो येषां चतुर्वर्जिता: पद्टास्ते वद्द मे चतुर्दश सखे! मूल्यं लभन्ते कियत् ॥ पू६॥

| न्यास: | १२ |
| :---: | :---: |
|  | २€ |
|  | $१^{8}$ |
|  | ₹。 |
|  | $\bigcirc^{\circ 0}$ |

लब्धं मूल्यं निष्का:

अ्रथेकादश्शराशिकस्। पद्धा ये प्रथमोदितप्रमितयोर्गव्यूतिमाब्रे गतालेषामानयनाय चेच्छकटिनां द्रम्माष्टकं साटकः। प्रन्ये बे तद्नन्तरं निगढिता माने घतुर्धरिंतास्तेषां का भवतोति भाटकमितिर्गव्यूतिषट्के बद् ॥ पू०॥ न्यास:


लब्धा: भाटकद्रब्सा: ॥ ५॥
च्रथ भाएडप्रतिभागडके कर बासूनं वृत्ताडम्। तथैव भागडप्रतिभाखडको विधिर्वि पर्य्ययस्तन सदा हि मूल्य ॥ पूOSS ॥

उदाहरण्ण्। द्रस्मे शा लम्यत दूहामशतवर्यं चेत् निंशत्पयेन विपयी वरदाड़िमानि। भानेवंदाशु दश्शभिः कति दाड़िमानि लम्यानि तद्विनिमयेन अवन्ति मित्न ! ॥ यूप्डS॥

$$
\begin{array}{rll}
\text { न्यास: } \begin{array}{c}
\text { १६ }
\end{array} & \text { ? } \\
\text { ₹०० } & \text { ₹० }
\end{array}
$$

लख्यानि दाड़िमानि ॥ २६ ॥
Sरो : इत्रति लोलावत्यों प्रको र्यानि।

अथ मिश्रकव्यवहारे करासूत्रं साह्वं वृत्तम्। प्रमाखाकालेन हतं प्रमायां विमिश्रकालेन हतं फलग्च \|yूट॥ स्बयोगभत्तो च पृथक्स्थिते ते मिश्राहते मूलकलात्तरे स्तः। यह्दे ष्टकर्माख्यविछेस्तु मूलं मिश्राच्युतंतं तच्र कलान्तरं स्यात् ॥छ॰॥

उद्दे शकः। पझ्चक्षेन शतेनाब्दे मूलं खं सकलान्तरम्। सहसं चेत्पृथक् तत्र बद मूलकज्तान्तर ॥ है? ॥ न्यासः


लख्बे क्रमेया मूलकलान्तरे। छशपू। इणपू। अ्रयवेष्टकर्मंया कल्पितमिष्टं रूपम् 1.?। उद्दे शकालापवदिष्टराशिरिल्याढिकरणेन रूपस्य वर्षे कलान्तरम् $\frac{\text { ₹ }}{-}$

एतद्युतेन करपेया -
हृष्टे॥ १००॥ रुपगुये भत्तो लख्ं मूलधनम् $\|$ ६२乡ू॥ एतन्मिश्रात् ॥२०००॥ च्युतं कलान्तरम् ॥ ३७पू ॥

मिश्रान्तर करयासूतं वृत्तम्। चथ प्रमाखै: गुशिता: ख्बकालाव्यतोतकालघूफलोघृतासे। ख्योगभत्ताश्य विमिश्रनिघ्ना: प्रयुत्तखएडानि पृथग् भवन्ति ॥ छ२२॥

उह्देशक:। यत्पश्चक्रैवकचतुष्मशतेन दत्तं खराडेस्त्रिभिर्गयाकानिष्कशतं षडूनम्। मासेषु सप्तदश्शम्चसु तुल्यमाषं खरडडब्बयेऽपि हि फलं वद खराडसझ्धाम् ॥ छ₹₹ ॥


मिश्रधनम्। ह8।
लब्धानि यथाक्रमेया खर्डानि। २४। २८ 18२। पघ्चराशिवत्कर ऐोन समकलान्तरम् द

घथ मिश्रान्तर कार्यासूं वृत्तार्घ स् । प्रनेप－ का मिश्र हताविभकाः प्रच्चेपयोगेन पृथक फलानि II छそうS 11

अलोक्षे प्रकः：। पस्चाश्रेकस हिता गयाकाष्ट－ षष्टि：पझ्चोनिता नरतिगदिध्रनानि येषास्। प्रामा विमिश्रितधनेस्तिशतो विभिस्तेर्बाशिज्यतो बद़ विभज्य धनानि बेषाम् $\|$ छ६8S ॥

न्यास：। प्रत्चेपका：। पू？। छट। टू । मिश्र－ धनम् ॥ ३००॥

जातानि धनाँन $\mid$ ७प । १००। ？२प ।
एताव्यादिधनैरनानि लाभा： 1 २४।₹२।8०। चथवा सिश्रधनस् $३ ० \circ 1$ चादिधनैक्येन 1 २००। ऊनं सर्वलाअयोगः। हद्री। चस्मिन् प्रक्षेपगुखिते प्रनेपयोग： 1 २०8। अनो लाभा： 1 २8। इ२18०। वाव्यादियूइये करगासूलं वृत्तार्द्व म्। भजेच्छिदों－ शेरथ लेर्वि मिश्रे रूपं अजेक्यात्परिपूर्तिकाल：हहप। उदाहर स्राम्। ये निर्भरा दिनदिनाई्व तृतोयषष्ठ： संपूर्यन्ति हि पृथक् पृथगेव सुत्ता：। वापों यदा युगपदेव सखे！विमुतास्ते कोन वासरलबेन तदा वदाशु ॥ ६६छ्॥

न्यास：

लङ्धो वापोपूर्याकालो दिनांशः：？

## २२

च्रथ क्रयविक्रये करासूबं वृत्तम्। पखये：स－ मूल्यानि भजेत् खभागेहैल्वा तदैक्येन भजेच्च तानि। भागांश्च मिश्रेया घनेन हत्वा मूल्यानि पख्यानि यथा क्रमं स्यु：॥ है०॥
उद्दे शकः। सार्घं तगडुलमानकत्रयमहो द्रस्मेया मानाष्टकं मुट्गानाअ्च यदि त्योढशमिता एता बगिक्षाकियो। चादायार्पय तरडडुलांशयुगलं मु－ द्रैकभागान्वितं चिप्रं चिप्रभुजो ब्रजेस हि यतः सार्थोंडग्रतो यास्यति ॥ हॅट ॥


ज्रत खमूल्ये खभागयुरिते पएखाभ्यां भत्तो जाते $\frac{8}{2} \frac{?}{5}$ घ्रनधोर्योगेन $\frac{\text { ₹ट }}{\text { घह }}$ एते $\frac{8}{6} \frac{?}{5}$
भागौच $\frac{?}{\text { ? }}$ ?
मिश्रधनेन $\frac{? ₹}{}$
सड़्गु यय भत्तो जाते तगड़लमुद्नमूल्ये ? $\frac{?}{\text { १८२: }}$ तथा तएडुलमुद्गमाने भागौ $\frac{9}{१ २} \frac{\bullet}{28}$ चल तगड़ल मूल्ये पथौ। २। काकियौ। २। वराटका:। १₹। भागाश्र ?

मुद्रमूल्य काकिएयौ। २। वराटकाः। ह। वराटक्विभागौ -

उदाहर्यम्। कर्पूरस्य वरस्य निष्कयुगलेनेकं पलं प्राप्यते वैख्यानन्दन चन्दनस्य च पलं द्रम्माष्टभागेन चेत्। अष्टांशेन तथाडगुरो: पलदलं निष्के या

मे. देहि तान् भागेरेककषोड़शाष्टकमितेर्धूं पं चिकोर्षाम्यहम् ॥ ६ट ॥

न्यासः पस्यानि $\frac{?}{?} \frac{?}{?}$
मूल्यानि $\frac{\text { श२ }}{?} \frac{?}{c}$
भागा: ? शः
मिश्रधनं द्रम्माः ॥ २६ ॥
लब्धानि कर्पू रादोनां नूल्यानि २४ -०
$25=$
$c<2$
तथैव तेषां पस्यानि ० ₹

$$
8-\frac{y}{-}-
$$

रब्नमिश्रे करणासूबं वृत्तम्। नरघ़दानोनितरतशिषेरिष्टे हहते स्यु: खल्नु मूल्यसझ्ञाः। शेषेहீंते शेषबधे पृथक्स्थ रभिन्नमूब्यान्यथवा भर्वन्त ॥ ৩。॥

अबोहे शकः। मापिक्याष्ट कमिन्द्रनोल दशकं मुत्ताफलानां शतं सद्चाशि च पच्च रबन-

वपिजां येषां चतुगुँं धनम्। सङ्ग्नेछ्श्शेन बे निजधनाहत्त्वेकमेकं मिथो जातास्तुल्यधना: पृथउदद सखे! तद्रबमूल्यानि मे $\|$ Q ॥ न्यास: मा |दा नी। ?०। मु। 900 । व।

## पू । दानं। ? । नरा: 181

नरगुरितानानेन 181 रलसझ़ासूनितासु शेषाराया मा। 81 नी। छः। मु। हई। व। ?। एतैरिष्टराशौ अके रत्नमूल्यानि स्युरिति। तानि च यथा करण्चिदिटे कल्पिते मिन्नानि घतोडच्नेष्टं तथा सुधिया कल्याते यथाडभिन्नानीति तथातापोष्टं काल्पतस्। हह। च्रतो जातानि मूल्यानि। २8। २₹। १। ह६। समधनम्। २३३।

अथवा शेषायां घाते। २३०8.। पृथक् शेषेर्भतो जातान्यभिनानि । पू৩६। ₹ृ8। २४। २३०४। जनानां चतुर्यां तुल्यधनम्। पूपूह२। तेषामेते द्रम्मा: सम्भाव्यन्ते॥

च्रथ सुवर्यागणातिते कर्यासूबं वृत्तम्। सुवर्यावर्णाहतियोगराथो सर्गौक्यमतो क नके क्यवर्यः:।

वर्षीं भवे क्छोधितहैममते वर्षीकृतिते गीधितहेमसझ्झा ॥ ७२॥

उदाहर्यानि। विभवाकर्दर्र शवर्यासुवर्या-

- भाषा: दिग्वेदलोचनयुगप्रमिता: क्रमेय। च्रावर्तितेषु वद तेषु सुवर्यावर्यास्तूर्यां सुवर्यांगयितन्त् ! बरिग् अवेत् क: ॥ ७३॥

ते शोधने यदि च बिंशतिरुतमाषा: य्यु: षोड़श द्रवियावर्यामितिस्तदा का। तच्छोधितं
व भवति षोड़शवर्गाह्रेम ते विंश़ति: कात अर्नन्ति तदा तु माषा: ॥ ₹४ ॥ न्यास:

१० $8 \quad$ ₹ 8
जाता चावर्तिते सुवर्यावर्यामिति:। २२।
एत एव यदि शोधिता: सन्तः षोड़श माषा: भवन्ति तदा वर्यः: ॥ $24 \|$

यदि तदेव शोधितं षोड़श्शर्यं खर्यं भवति तदा पन्चदश माषा: भवन्ति ॥

चय वर्याज्ञानाय करासूनं वृत्तम्। खर्यां क्यनिघ्ना युतिजातवर्यात्म वर्या तद्वर्या बधैक्य ह्रोनात्।

चन्ञातवर्यारिनजसड्वायापमज्तातवर्यां स्य अवेत् प्रमागास् ॥ जपू ॥

उदाहर याम्। दशेशवर्यावसुनेत्रमाषा च्चन्रातवर्या स्य षड़ेतदैक्य। जातं सखे! दादशक सुवर्या मझ्ञातवर्या स्य बढ प्रमागास् ॥ ৩६॥

न्यास:
ᄃ ₹ §
लबध्धम्ञातवर्गा मानम् ॥ १पू॥
सुवर्या ज्रानाय कर्यासूत्रं वृत्तम्। स सौै क्यनिघ्नो युतिजातवरां: स्वर्या घनर्नां क्यवियोजितश्व । अहेम वर्यार्गिन ज योगबर्या विश्ले षभतो विदितागिनं स्यात् ॥ ৩७ ॥

उदाह्हर्याम्। दशेन्द्रवर्गागुएचन्द्रमाषा: किज्वित्तथा षोड़शकस तेषाम्। जातं युतौ घादशक मुवर्णां कतोह ते षोड़शवर्या माषा:॥णन्॥ न्यास:


लबधं माघमानम् ॥ १ ॥

तुवर्यंज्ञानायान्यत्कर गासूलं वृत्तम्। साध्येनोनोडनल्पवर्यीं विषेय: साध्यो वर्या: सल्पवर्यौनितश्व। दूष्टनुसे शेषके खर्गमाने सातां सल्पानल्पयोर्वर्यायोस्ते $\|\vartheta\|$

उदाशर्याम्। छाटकगुटिवे षोड़शदश्र्यौं तद्युतो सखे जातम्। दादशवर्शासुवर्यां नून्धि तयो: सर्णामाने मे ॥ ढ०॥

न्यास: ${ }^{\text {१६ }}{ }^{\circ}$
साध्यो वर्या:। १२॥ काल्यत्यमिष्टन्। ?।


एवं बहुधा ॥
श्रथ छन्दश्चित्यादो कर्समूब शोकत्नयम् । एकादोकोत्तरा णङ्षन्यस्ताभाज्या: क्रसस्थिते: पर:


बारदिभेदा: स्युरिदं साधारयां स्मृतम्। छन्दश्चित्युत्तरे छन्दस्युपयोगोsस्य तह्विदाम् ॥ दर॥ मूषा वहनभेदादौ खगडडमेरौ च शिल्पके वैद्यकी रसभेदोये तन्नोत्तां विस्तृतेर्भयात् ॥ ६₹॥

तब छंद्धश्चिल्युत्तई किज्चिदुदाहर स्याम्। प्रस्ताई मित्र! गायत्रा: स्यु: पादे व्यक्तय: कति। एकादिगुरवश्चाशु कथ्यतां तत्पृथक्त् पृथक् ॥ $\% 8$ ॥

दूह हि षड़, चरो गायलोचरा: अ्रत: घड़न्तानां एकादोकोत्तराङ्धायां व्यस्तानां क्रमस्थानान्च।

न्यास:

यथोत्तकर्योन लबधा: एकगुरुव्यत्तय: ॥ है दिगुरव: ॥ १थ ॥ निगुरव: ॥ २०॥ चतुर्गुरव:॥ १4 ॥ पअ्च्चगुरव: ॥ ह ॥ षड्गुरव: ॥ ? ॥ तथैका संवंलघुः ॥ ? \| एवमासामैक्यं पाद्यत्तिमिति: \| ६४ ॥

एवझ्चतुश्वर्यााच्चरसझ्बकानझ्झान् यथोतां विन्यस्य एकादिगुरुमे दानानीय तान् सैकाने कोक्टत्य जाता गायवोवृत्वव्यक्तिसझ्ञा ॥ १६७७७२ १६ ॥

एवमु कृ याध्यु क्कति गर्य्यन्तं छन्दसीं व्यत्तिमिति ज्ञातंत्या।

उदाहर्यां शिल्ये। एकधिब्रादिमूषावहन-

- मिति महो बूहि मे भूमिसर्तुईंर्म्ये रग्येऽष्टमूषे घतुरविरचिते श्लन्ताशालाविशाले। एकद्वितारिदयुत्या सधुर-कटु कणायाम्न क- चारतिक्तोग्क स्मिन् घड्रस:: स्युर्गयक डूति बद् व्यनुने व्यत्तिभेदा: \| 5y \| न्यास:

लब्वा एकाद्वितादिमूषावह्तनसह्धा:
ट रद पूद्ध О० पूह रद द ?
१र ₹ 8 म \& $৩$ द
एवमष्टमषे राजग्टहे मूषावहनमेदा:। २पू ।
च्रथ चितोयोदाहर्या।

न्यास:

लब्धा एकादिश संखोगेन

पृथग् व्यत्ताय：

छ रे २० 24 छ ？
₹ र ₹ 8 4 है एतासामैक्यम् ॥ छे₹॥

इति मिश्रक्यवहार：समातः।

च्रथ श्रेढोव्यवहारः ।
तब सद्धलितेक्ये करणासूबं वृत्तम्। सेकपदघ्न－ पदाई्ह मथैकाद्यझ्युति：किल सझ्ग लिताख्या। साहियुतेन पदेन विंनिह्नो स्याविहृता खल्डु सङ्ब－ लितैक्यम् ॥ ढछः ॥

उदाहरणफ्। एकादोनां नवान्तानां पृथक् सङ्धलितानि मे। तेषां सङ्षलितैक्यानि प्रचत्ल गयाक！द्रुतम्॥ モ७॥

न्यास：

 कृत्यादियोगे कर्यासूनं वृत्तम्। दिघ्नपदं कुयुतं विविभक्तं सद्धलितेन हतं क्वतियोगः। सङ लितस्य कृते：सममेकाद्यद्षघनेक्य मुदोरितमाध्यः ॥ टद॥ उदाहरएाम्। तेषामेव च वर्गैक्य़ं घनैक्यन्च

वद द्रुतस्। क्वृतिसङ्ञलनामार्गे नाकुला यदि ते मति：॥ モह ॥

न्यास：२ २ ₹ 8 ม § ० ₹ と

 यथोत्तरचयेडन्लादिधनच्ञानाय कर्यासूनं वृत्तम्। ल्ये कपदघ्नचयो मुखयुक् स्यादन्यधनं मुखयुग्－ दलितं तत्। मध्यधनं पदसङ़ुगितं तत्स्वर्धनं गयितन्च्च तदुत्ताम् ॥ $\varepsilon \circ \|$

उदाहरशाम्। घादो दिने द्रम्मचतुष्टयं यो दश्वा हिजिम्योऽनुदिनं प्रवृत्तः। दातुं सखे ！पन्च－ चयेन पचे द्रम्मा वदद द्राक्षति तेन दत्ता：।

```
न्यास:। आ। & | च। पू। ग। ? । 
मध्यधनम्। ३ह।।
#न्यन्यनम्। \४।
सर्वधनम्| |ूटपू ।
```

उदाहर्यान्तरम्। अादि：सप्त चय：पज्च्च गच्छो－ इस्टौ यत्न तब मे। सध्यान्लधनसझ्धर के वद् सर्व－ धनच्च किम् ？॥ ट२॥

न्यास：। चा। च। पू। ग।ढ।

मध्यंत्रन $\frac{82}{2}$ ，
अ्रन्यधनस｜8रे।
सर्बघनम् । ？है।
समदिने गच्छे मध्यदिनाअवान्दूध्यात्प्राग－ पर दिनधनयो यौगाई्धं मध्यदिनधनं अवितुमहु－ तोति फ्रतीतिकृत्पाधा।।

मुरन्ञानाय कार्यासूबं वृत्तार्ध स। गच्छहते गयिते बदनं साढ़्घोकापदघचयाह्ध बिहोने $112,5 S$

उदाह्रा्यम्। पभ्चंधिकं शूं श्ने ढोफलं सम्त－ पदं किल। चयं लयं वयं विद्यो वदनं वह नन्दन ！\｜E そS5．\｜

न्यास： 1 च्या $1 \circ 1$ च 1 ग ग 101 घ 120 पू
लउसाधिधनस ॥ है।
चयकानाय कासासूतं वृषाई्ध म्। गच्छहतं धनसादिविहोज ब्येकपदाई हृतन्च चयः स्यात्ताह 8

उदाहर्याम्। प्रथममगमदला योजन्ले योज－ नेशस्तु ननु क्यासो बूर्हि यातोडध्ववृ्वा। चरिदारहर्यार्थं योजनानानशेत्या स्पुनगए－ मवाहः लमराबे धीमन् ！\｜cy $\|$

न्यास：। च्रा । २। च 101 गा $|0|$ हा। दै०। लब्बमुतरम् $\frac{\text { २२ }}{v}$

गच्छूशानाय कर्यसूब वृत्त। शे ढोफला－ हुंत्तर लोच नघ्राच्वयार्डवलान्त वर्गयुकात्। मूलं मुखोंनं चशखाइडुतां चयोध्द，तं गच्छसुदाहरन्ति $\|$ モ\＆\｜

उदाहत्याम्। दम्मलयं यः प्रसेडच्ञा दत्वा दतुं प्रवृत्तो हिचयेन लेन। प्ञतच्ं पम्ट्यधिकं० द्विजे्यो हतं कियाद्यित्दवसेंदाग्रा \｜ह०।\｜

न्यास：। ग्रा। ₹। च।रा गा०। घ। है०
लब्बो गच्छः：। ？द।
च्नय दियुयोत्तरादिफलानयने कर्या सूलं सार्व－
a वृत्तम्। विषमे गक्छे ब्येक्षे गुयाक：स्याप्यः समे－ रा्धिते वर्ग：। गच्छ च्यान्यमन्ययाद्धासं गुयावर्गजंज फलं यतत्\｜हद \｜व्यें व्येकगुयोड्द्य तमादि－ गुयां स्या户्यात्तरे गरितझ् $\|$ ECSS ॥

उदाहराम्। पूर्वं वराटकयुगं येन दियुयो－ तं प्रतिज्ञातस्। प्रत्यह्मर्श्जनाय स मासे निष्कान् ददाति कति？॥ EESS ॥

ब्यासः। च्रादि:।२। चघो गुया:।२। गच्छः। ।३०। लब्धावराटका: 1२ १ ४७४्ठढ३६४\&६। निष्कवराटिकामिर्मताजातर्fन ष्का: 120 घुप्यू ण द्रम्मा: |ह। पयान: । ह। काकिययो। २। वराटका: ॥ है।

उदाह्रत्याम्। जादिध्विकं सखे ! वृद्वि: प्रत्यहं त्रिगुयोत्ता। गच्छः सतदिनं यब गयितं तन किं बद्ध? ॥ १००डS ॥

न्यास:। च्रादि:। २। चयो गुया:। ३। गच्छ: ॥ ৩॥

लब्धं गयिातम् ॥ २२ढह्॥
समादिवृत्तन्ञानाय करतासूबं सार्धार्य्यी। पादाचरमितगच्छे गुयावर्गफ्फल क्रेये दिगुयो ॥ २०१॥ समवृत्तानां सझ्झा तहर्गो वर्गवंवर्गये। खस्रपदोनो स्यातामघ्ध समानाच्च विषमायास् ॥ १०२॥

उदाहर्पाम्। समानामर्घतुल्यानां विषमायां पृथक् पृथक्। वृत्तानां बद से सङ्बात पुष्टुप्च्छन्दसि द्रुतम् ॥ ใ०३॥

न्यास: । उत्तरो गुएय: ॥ २ ॥ गच्छः ॥ С॥ लब्धा: समवृत्तानां सङ्य्या: ॥ २पू६॥ तथाड्द समानाम् ॥ छूरू००॥

म्नङ्ध्रयो यस्स चत्वार्सुल्यलच्यालचिता:। तच्छन्द: शास्बतत्त्व ज्ञा: समवृत्तं प्रचचते॥ १०४॥

प्रथमाडध्रि समो यस्ल त्टतोयश्च्वस्यो अवेत्। दितीयस्तुर्यवहृ तृं तदर्ध समसुच्यते ॥ १०पू॥ यस्य पादे चतुष्छोड ऽपि लच्छममिनं परस्परम्। तदाहुविंघमं वृत्तं छन्द:शास्तनिशाबदा: ॥ १०६ः ॥ दूति श्रेढोब्यवहार: समास:।

ज्जथ चेत्रव्यवहार: । तब भुजकोटिवर्गानामन्यतमाम्यामन्यतमानयनाय करगासूनं वृत्तहयम्। दूष्टाहाहोर्य: स्यात्तत्स्पर्दि न्यां दिशी-

- तरो बाचुः। बास्न चतुरस्ने वा सा कोटि: कोत्तिता तज्ञ्ञे: ॥ $300 ॥$ तत्क्रत्योर्योंगपदं करीं दो:कर्यावर्गयोविंवंरात्। मूलं कोटि: कोटिश्रुतिकृत्योरन्तरत्पदं बाहु: ॥ १०ढ॥

इदाहर्याम्। कोटिश्वतुष्ट्यं यत्न दोस्त्रयं तल का श्रुतिः। कोटिन्दो:कर्यतः कोटिश्र तिभ्यास्ष भुजं बद ? ॥ ?०ट॥

न्यास: 8


कोटिः 181 भुजः। ३.। भुजवर्ग: |ह। कोटिवर्ग:। श६। एतयोर्योगात् |२ฯ। मूलस् |पू। कर्यों जातः ॥

अथ कार्यंभुजास्यां कोध्या नयनम्।


३ कर्ष्श:। पू । भुज: । ₹। च्रनयोर्वर्गान्तर्म्। २६। एतन्मूलं कोटि:। $8 ।$

प्रघ कोटिक्राई्यां भुजानयनम् ।

ब्यास:
 कोटि: 181 कर्या: | पू। ध्रनयोर्वर्गान्तग्म् ।ह। एतन्मू लं भुज: । ₹।

प्रकागन्तरेया तज्ञ्ञानाय कर्यासूबं सार्घंवृत्तम्। ाश्योरन्तरवर्गया चिघ्ने घाते युते तयो:। वर्गयोगो अवेदेवं तयोर्योगान्तराहतिः ॥ ? ?०॥ बर्गान्तं अबेदेबं झेयं सर्वन धोसता॥S5॥

कोटिश्वतुष्ट्यमिति पूर्वोलोदाहरयो।
कोटि: 181 भुज:।३। घ्रनयोर्घाति। २२। दिघ्ने 1281 छन्तरर्गोरा।श। युते वर्गयोगः |२प| च्चस्य मूलं कर्या: । पू |

च्चथ कर्यांमुजाभ्यां कोय्यानयनस्। करा:। यू । भुजः । ₹। च्चनयोर्योग:। こ। पुनरेतयोरन्तरे या IR। डऽह्तोवर्गान्तरम। १६ः। जस्स मूल़ं कोटिः। $8 ।$

## च्रथ भुजज्ञानम्।

न्यासः ४

कोटि: 181 कार्या: |y|

- एवं जाबो भुजः। ३।

उदाहरणाम्। साङ्धिनयमितो वाहुर्यन्न कोटिश्र तादृश। तत्र वर्गाप्रमायां किं गयाक ! ब्रूहि से द्रुतम् ॥ ११?5s ॥

न्यास:


मूलाभावात् करणोगत
एवायं कर्यः: चस्यासन्नमलज्ञानार्थमुपायः। वर्गैया महतेष्टेन हता छेदांशयोर्बधात्। पंं गुया-


अमयं कर्यावर्ग: $\frac{\text { १६ट }}{\text { ® }}$ जस्या छेदांशघात:।२३पू२
 घूदं गुयामूल। 9001 गुखितच्छेंदेन $\mid \angle 001$ सतं सब््नमासन्नपदम् 181 भागा: $\frac{800}{800}$-म्यय कर्य:। एवं सवर्व ॥ बासजाल्ये कर्ासूचं वृत्तयम्। दूष्टो भुलोडस्म ढ्व हिगुये प्ट निधादिष्टस्य कृल्येकावियुक्तयाष्तस्।

कोटि: पृथक् सेष्टगुया भुजोना कर्यी अवेत् वासमिदन्तु जात्यम् ॥ १?३डS॥ दूष्टो भुजस्तत्कूतिरिष्टमता दि: स्थापितेष्टोनयुतार्दि ता वा। तौकोटिकर्ण्ञविति कोटितो वा बाहुश्रुती वाइकर्योगते स्तः ॥ ? $2855 ॥$

उदाहरयाम्। भुजे हादशके यौ यो कोटिकर्यांवनेकषा। प्रकाराज्यां वद चिप्रं तो तावकरणोगतो ॥ १ ? पूर5॥

न्यास:


दूष्टो भुज: ।?२। दूष्टम् 1 २री घनेन विगुयेन 181 गुगितो भुजः। ४ढ। दूष्ट। २। कृत्या $18 ।$ एकोनया। ₹। मब़ो लब्या कोटि:। २६। दूयमिष्टगुया। इ२। भुजो। १२। ना जातः कर्यः। २०। चिकेयेष्टेन वा।


कोटि:। ह। कर्या: | १३ |

पष्वक्वेन वा।


अध च्चितीयप्रकारेया।


कोटि: । 1 कर्या: १ १₹। छूत्यादि ॥ .

कोटि: । २६। कर्या:। २०। बट्क्क्वन वा।


कोटि: 1 ह। कर्या: । शै।

घथेष्टर्रार्यात् कोटिभुनानयने करणसबलं वृत्तम्। इूष्टेन निघ्नाद्धिगुगाँच्च कर्गादिष्टस्य कृल्येकयुजा यदाप्रम्। कोटिर्मवेत् सा पृर्थगिष्टनिघो तत्कर्या योरन्तरमल बा़ु: ॥ ११६डS ॥

उदाहर्याम्। पन्चाशीतिमिते कर्गी यो यावकरणौगतो। स्यातां कोटि भुजौ तो तो बद कोविद्ध ! सत्वर्म् ॥ ११०SS ॥

न्यास: ईू


पू? कर्वः: |न्यू| ग्रयं किगुगा: 12001 ह्विकिनेछ्षेन हत: 1 ₹४०। दूष्ट। र कृत्या। 81 सेक्या। पू। भको जाता कोटिः। छहरे। दूमिष्टगुणा 12 द६। कर्णी। दू। निता जातो भुज: ॥ पू? ॥,

चतुष्ठ यो ष्टेन वा।


कोटि: 1801
みुन: । ङy ।

प्रकारान्तईे खा तत्कर ब्यसूलं वृत्तम्। दूष्टवर्गेया सेकेन दिध्रह: कर्यीडऽ वा हतः । फलोन: श्रबय्यः कोटि: फलमिष्टयुखां भुजः H श शट्SS ॥

पूर्वौदाह्ये :
वर्गा: | cy ।

न्यासः


घन्नाद्वकेनेष्टेन कातो कल कोटट कुजो ॥ूश। छ

चतुष्को गा वा।


कोटि:। 0प । सुज: ।
$8 \cdot 1$
नाममेढ पव केवलं न खरुबभेदः।

अथेष्टाक्यां भ जकोटिकर्यानयने कर्यासूबं वृत्तस्। इूष्ट्योराह्वतिश्वि घो कोटिर्वर्गान्तरं सु जः। कृति योगस्तयोरेवं कराँ श्चाक्तराोगत: 11 ? 25511 एदाहरणाम्। यैसैस्य्यूं अवेज्यात्यं कोटिदो:श्रनये: सखे!। लोनप्यविदितानेतान् चिप्रं जूधि विचन्या! ॥ १२०SS ॥

न्यास:


चन्नेष्ट 121 ?
Q अाम्यां कोटिसुजकर्या:। 81 ₹ 141

ซथबेष्टे । २ । ₹। चाअ्यां कोटिसुजकर्णा: । १२। पू। | २३|


सथवेष्टे $1 श 181$ साभ्यां कोटिभ ज कर्या: । १द। २२।२०। एवसन्यबानेकधा।

कर्श कोटियुतौ भुजे च ज्ञाते पृथक्रर ससू बं चृक्तम् । वंशाग्रमूलान्तरभूमिवर्गों वंशोद्धृतस्तेन पृथग्युतोनौ वंशो तदर्ब्ध भवत: क्रमेय वंशस्य


उदाहरयम्। यर्द समभुवि वेगुर्दि तिपाएिप्रमायो गयाक! पवनदेगारेकदेशे स भग्नः। भुवि नृपमितःस्ते ष्बज्रलग्नं तद्यं कथग कीतष मूलादेषभम्न: करेषु॥ १२२डS॥

न्यासः
 बंशाय-मूलान्तर-भूमिभुज: 1 १छً। बंशः: कोटिकर्यायुतिः। इ२। जाते モब्बाध:खाडडे R०।?२।

बाहुऊक्षयोगे हष्टे कोम्याष्व ज्ञातायां पृथक्करासूबं वृत्तम्। सम्सस्य वर्गोडीविवानान्तरीया भक:

फलं व्यालविलान्तरालत्। शोध्यं तदर्द्ध प्रमितै: करे: स्यान्विलायतो व्याल कलापि योग: ॥१२३ऽS॥ उदाहरग्यम्। ग्रसित्त सम्भतले विलं तदुपरि कौड़ाशिख्खरडी स्थित: स्सम्मे हम्तनवोच्छिते वि-
 मपर्ताव्तर्यंक् स तस्योपरि चिम्रं झूहि तयोर्बिलाल्कतिमिति: साम्येन गत्योर्युतिः ॥ २२४डS॥.

न्यास:


सम्भः। ह। ₹हिबिलान्तरम् । २७। जाता विलयुत्योर्मध्यह्यता: ॥ २२॥
कोटिकर्णान्तरे भुजे च दृष्टे पृथक्तर खानुचं वृृ्तम्।

- भुजाद्धर्गिताल्कोटिकर्णान्तराषं द्विबा कोटिकर्णाब्तरेयोनयुत्तम्। तदर्छे क्रमात् कोटिकर्यों भवेता-
 घद्मतन्मज्जनस्थानमध्यं भुज: कोटिकर्यान्तरं पद्म हृश्यम्। नल: कोटिरेतन्मितं स्याद्यद्भोवदेवं समानीय पानीयमानम् ॥ २२६्डS ॥

उदाद्धर्धम्। चद्रक्रौस्चाकुबितसलिबे क्बापि

हृष्टं तड़ागी तोयाटूर्घं कमलकलिकागं वितखिएप्रमागया । सन्दं मन्दं चलितमनिलेनाहतं हस्तयुग्मे तस्मिन्मनं गयक ! कथय चिप्रमक्ष: प्रमाखाम् ॥ १२णSS॥

न्यासः


कोटिकार्यान्तम्
भुजः । २। लब्ं जलगाम्भोर्य्यम् $\frac{34}{8}$ दूयं कोटि: दूयमेव कलिकामानयुताजात: कर्या: जाता क्या: $\frac{-}{8}$
कोघ्ये कदिशेन युते कर्बों भुजे च दृष्ट्ट कोटिकर्शंज्ञानाय कर्एसूलं वृत्तम्। न्विनिद्भतालोचितिसंयुतं यत्स्रोडन्तर तेन विभाजिताया:। तालोच्चितेस्तालसरोडन्तरघ्रा उड्डोयमानं खलु लम्यदे तत् ॥ २२द्रs ॥

उदाहर याम् । वृच्चाबस्तथतोच्क्याच्क तयुगी वापों कपि: कोडमगादुत्तोर्यांध परो दुवं शुतिपथेनोड्दोय किच्चिद्धुमात्। जातेवं समता तथोर्यदि

गतावुड्डीयमाबं कियद्विद्हन् ! चत्सु परिश्रमोडसित गणिते चिम्रं तदाइSSचन्व मे ॥ १२हSS ॥

न्यास:
 वृच्चवाप्यन्तरम्।२००। वृच्चोच्छाय: $120 \circ 1$ लब्धमुड्डोयमानम्। पू०। कोटि: $1 श y ू 1$ 1 कर्गः: 1रयू०। भुज: । २००।
भुज़कोघ्योर्योगे कर्णों च ज्ञाते पृथक्करासूतूं वृत्तम्। कर्गास्य वर्गाद्धिनुधीाच्विशोध्योदो:कोटियोग: खगुयोऽड्य मूलम्। योगो द्विधा मूलविह्हीनयुत्त: स्यातां तदर्ब्घं भुजकोटिमाने ॥ ?३०55॥ उदाहर्याम्। दशसमाधिक: कर्गास्त्नधिकाबिंशति: सखे! भुजकोटियुतिर्यंब तन ते मे पृथव्वद॥१३१९S॥ कराँ। १ श०। दो: कोटियोग: २₹। जाते भुजकोटो। द1 241
उदाहर्याम्। दो: कोस्योरन्तं शैला: कर्षो यत्र बयोदश। भुजकोटी पृथत्तन वदाशु गखकोत्तम ! ॥ १₹२डS॥

चासः १२ 2 कर्या:। १₹। भुजकोह्यन्तरम्।०। लब्चे भ जबोटो। पू। श२।

लम्बावबाधाजूानाय कर्यासूत्र वृत्तम। चन्योडन्यमूलाग्रगसू त्योगाई दावाबंधे योगहृते च लम्ब:। वंशौ स्वयोगेन हृतावभषष्टम हो च लम्बोभयतः। कुखराडे ॥ १३३डS ॥

उदाहर्याम। पझ्चदश्शकरीच्छ़ायवेखाोरज्ञात मध्यभ मिकयो: । दूत रेतर मूलाम्रगसूलयुतेर्लक्बमानमाचच्च ॥ १३85S॥

कंशौ।?था?० जातो लम्ब: |छ। वंशान्तरभः $|y|$ चन्न जाते भ बता । ₹। २। घथवा भ:

न्यास: ${ }^{\stackrel{1}{2}}$
 १ 1 १०। खर्डे। ह 181 वा अः ! ใरू। खरडे |हा। ।ह। वा भ: R०। खंगड । २२। दे। एवं सर्वत्व लम्ब: स पव।

यद्यन म सितुल्ये भु जे वंश: कोटिस्तदा अ खराडेन किमिति नै राशिकेन सर्वत्ब प्रतीतिः ॥

अथ च्रचेतल च्चयो सूत्रस्। ध्रूष्टोद्विष्टमृनुमुजं चेनं यब्न कबाहुत: बल्ल्या। तदितरमुनयुतिरथवा तुल्या झ्षेयं तदनेत्नस् ॥ १३प55॥

उदाहरस्यम्। चतुरसे बिषड्द्वर्वर्काभुजास्तास्त त्रिषस्सवः। उदिष्टा यन धृष्टेन तदच्चेलं विनिदिशेत् ॥ १ ₹हडS ॥ एते च्रनुपपने केत्न॥


सु जप्रमाया फ्टनुशलाका: अु जस्थानेषु बिन्यसानुपपत्तिर्शर्शनीयेति \|।

षबधादिशूानाय कर्यासू वमार्याह्वम्। विभुजे भुजयोर्योगः द्तन्तुयो में वा हतो लख्या। दि:स्थाभ रुनयुला दलिताडSबाणे तयो: स्याताम्


यते लम्बः। लम्ब गुरां अ क्याँं स्पष्टं चिमुजे फखं भवति ॥ २₹द्डS॥

उदाहर्याम्। चेतेल महोसनुमिता तिभु जे भुजौ तु यल बयोदर्शातथिप्रमितो च मिच ! 1 . तबावलम्बकमितिं कथयावनाधे चिप्रं तथा च समकोष्ठलिति फलाख्यास् ॥ १ ₹ हS5 \|

न्यास:


अू: 1281 मुजी। १₹ । 1 १प्। लब्धे चाबाषे $|y| \varepsilon \mid$ लक्ब: १२२। चेलफलन्वं। G ।
₹याTSबाधोढाहर्या म्। दश्शप्तदशप्रमौ भुजौ तिभुजे यब नवप्रमा महो। जबधे बद लम्बकं तथा गयातं गयितिकाशु तत्र मे $12 \%$ ०ss $\|$

न्यास:


अव्ब विभुजे सु नयोर्योंग दूत्यांदिना लब्धम् R२श। शनेन अरूनना न स्यात् घक्षादेच म एप-
 तथा जाते श्राबाधे । ई शे । घत उभयवापि जातो लग्वः। $₹$ । फलम्। ₹६।

चतुर्भुज़त्विभुजयोरस्पष्टस्पष्ट फलानयने करसासूतं वृत्तम्। सर्वोर्यु तिह्लज्वकु:स्थितं बाहुभिविररहितन्व दहधात्। मूलमस्फुटफलं चतुर्भुजे स्पष्टमेवसुदितं बिबाहुक्षा॥ २8श55॥

उदाशरणम्। भूमिम्च्रतुर्दश्मिता मुखमङ्रसझ्धं वाह लयोदग्श्रिशाररसम्मितो च। लम्बोSपि यन रविसंज्ञका एव तब चेने फलं कयय तल्कधितं घदाद्यो: ॥ १8२5S॥

न्यास:


उत्तबल्लरशयेन जातं चेवफलं करणी 1 शृच.०। जसाः पदं किज्चिन्बूननमेकचल्वातिंशच्छतय्। 18 १। द्ददमत्न च्चेते न बास्सवं फलं किन्नु लब्ब न निद्न कुमुखेक्यख यंड सिल्यादिवच्चमालकरणेत बास्तवं फलल्। २२५।

बन विभुजस्य पूर्वोदाहृतस

ग्यास:
 अूमि:1 281 भुजो

षनेनापि प्रकारेया त्रिबाहुक्ष तदेव वास्तवं फलम् । द8। घब चतुर्भुजस्यास्पष्टमुदितम् ॥

अथ स्यूलत्वनिरुपयाथं सूलं साईवृत्तम्। चतुर्भुजस्यानियतो हि कर्णों कथं ततोऽस्मिन्नियतं फलं स्यात्। प्रसी, घती तच्छ्रक्यो यदाद्यो: खकल्पितो तावितरत्र न सः $11 ? 8$ ३ $55 \|$ वेष्वे व बाहुष्वपरो च्र कर्यांवनेकधा चेत्रफलं ततग्च॥१८8 चतुर्भुजे हि एकान्तरकीयावाक्रम्याडन्त: प्रवेष्यमानौ ससंसत्तं कराँं सद्धोचयतः दूतरो वहिरपसरन्तो कोणौ खसंसत्तं कर्णां वर्द्वंयतः चत उत्तन्तेष्बे व बाहुष्वपरौ च कर्णाविति। लम्बयो: कर्षघोंबैंकमनिर्दिश्यापरान् कथं पृच्छत्यनियतत्वेडपि नियतज्वापि तत्फलम्। स पृच्छक: पिशाचो वा वत्ता वा नितरान्ततः। यो न वेत्ति चतुर्बाहुच्चेनस्यानि यतां स्थितिस् ॥ १8४ ॥

समचतुर्भुजाऽSयतयो: फलानयने करगासुलं साई श्लोकह्वम् । दूष्टा श्रुतिस्तुल्यचतुर्भुजस्य कल्पायय तदर्गविवर्जिता या। चतुर्यु गा बाहुक्षतिस्तदोयं मूलं द्वितोयश्रवयाप्रमायास् ॥ १8६॥ अतुल्य कर्णांभिहतिरिं सका फलं स्फु टं तुल्यचतुभुं जे स्यात्। समश्र, तौ तुल्यचतुर्भुं जे च तथाSSयते तद्झ, जकोटिबातः ॥१४७॥ चतुर्भु जेडन्यत समानलम्बे लग्बे न निघ्नद्नुमुखैक्यख्वरडम् ॥ १8०॥

अबोद्दे शक:। च्चेचस्य पझ्यद्वत्रतितुल्यचतुभुंजस्य कर्णों ततश्च गरितं गयाक! प्रचन्व। तुल्य: श्रु तेश्य खलु तस्य तथायतस्य यद्विस्तृतोरसमिताष्टमितं च देर्थ्य म् ॥ १४ट्डs॥

प्रथमोदाहरगये।
भुजा: । २ू । २y ।
| २यू | २ゆू |
घन चिंर्शन्मिता 1 ₹०। मेकां श्रुतिं प्रकल्या ज्ञाताडन्या 1801 फलज्ये $६ \circ \circ 1$

## घथवा।

न्यास:


चतुर्दी शमता मेकाँ 1281 शु तिं प्रकल्पोक्तवत्कर्या न जाताडन्या श्रुतिः। ४ढ। फलझ्玉 | ३३६।

द्वितीयोदाहर एल, ।

न्यास:

रू | तत्कृल्योर्योग पदं |
| :--- |
| क्या दूति जाता |
| कर्गोगता श्रुति- |

 प्रथायतस्य।

न्यास:


उदाहर्याम्। ने नस्य यस्य वद्नं मदनारितुल्यं विश्वम्भरा दिगुरितिन मुखेन तुल्या। वाहुलयोदश्रप्रमितौ च लग्व: सूर्योंन्मितश्र गायातं बद् तब किं स्यात् ॥ १\%c5s ॥

वदनम् l? ?
विश्वम्सरा। २२। बाएँ १₹ ا२०। लम्ब: ।श२।

शब सर्वदोयुं तिदलमिल्यादिना स्यूलं फल लं।शू०। वार्तवन्तु लख्बे न निघ्न कुमुखे क्य खएड फलम्। १८द। चे नस्य खखड वयं क्रत्वा फलानि पृथगानोग ऐक्यं कृत्वास फलोपपव्तिर्दर्शनीय ख शड नयदर्श̃नस्।


प्रथमस्य भुजबोटिकर्या: । पू । १२। १₹। दितोयस्गायतस्स विस्तृतिः। \&। दैर्घग्य् ।श२। त्टतोयस भुजकोटिकर्या:। २ह। १२। ३०। बन बिभुजयो: चेत्रयोर्भु जकोटिवाताईं फलं घायते चतुग्से चेत्र तड्ल, जकोटिघात: फलं यथा प्रथमचेबे फल 1 हछ। एषासैक्य सर्बचेलफलम्। शृद। अथान्यदुदाहर गारां। पझ्चाशदेकसहिता वदनं यदोयं अः पञ्वसपत्ततिमिता प्रमितोडष्टषष्ट्या। सब्यो मुजो हिगुराविंभ्शतनसम्भितोडन्यस्तस्मि न् फलं श्रबयालक्बमितो प्रचफ्व ॥ ? 4 -SS II.

ब्यास:



लम्बे श्रवण्या श्रु तो तु लम्ब: फलं स्यान्नियतन्तु तन १श्रू१। कर्णास्यानियतत्वाद्बम्बोडपनियत दूल्यथः। बम्बज्ञानाय करास सूल्न वृत्तार्घं स्। चतुमुं जान्तस्तिमुजेडबलम्ब: प्राग्बन्युजो कर्याभुजौ सही सू:
" 2 yू25s ॥
चत्र लम्बनूनाथं सव्यमुजागाद्छचिशभुजमूलगासो दूष्ट: कर्तः सर सप्रतिमित: कल्यितस्तेन चतुर्भु जान्तस्त्नम जं कल्यितं तबाडसो कर्याँ एको
 सेव । 04 । चल प्राग्बब्लो लम्ब: $\frac{₹ ० \tau}{y}$

लब्बन जूतते कर्णाँ्तालार्थं सूतदृत्तम्। यद्लम्बलम्बाश्रितबा हुवर्गविश्षे षमूलं कथिताइवधा सा। तदूनझूवर्गसमन्वितय यब्लम्बवर्गस पदं स कर्या: II qY2SS ॥

अत्र सन्यभुणायाब्लं्ब: किल कल्पित: घतो जाता बाधा $\frac{288}{4}$ तदू नभूवर्गसमन्वितेल्यादिना जात: कर्यः: ॥ ०० ॥

दितीयन्ञानार्थ" सूत्वं वृत्तन्वय्। दूष्टोऽत्र कर्णा: प्रथमं प्रकल्पार्यसे तु कृर्णोभयतः स्थिते ये। कर्यां तयो: च्मामितरी च बाहू प्रकल्पा लग्नावबधे च साध्ये ॥ श्पूर55॥ चवाधयोगेकक कुप्स्थयोयंत् स्यादन्तरन्तत्क्रूतिसंयुतस्य। लग्बै क्यवर्गस्य पदं वितोय: कर्थी अवेत् सर्बंचतुर्भु जेषु ॥ १थूह5s ॥

न्यास:


च्रात्र चतुर्भु जे सब्यभुजागादृचिगासुजमूलगामिन: कर्यास्य सानं कल्पितन्। ৩৩। तर्क्रार्य--रेखावच्छिन्नस्य च्हेत्य मध्ये कर्गीरेखोभयतोये चाखे उत्पच्मे तथो: कर्णं भूमिं तदितरी च भुजो प्रकल्पत्र प्राउसक्षर्ब: अाबाधा च साधिता। तद्धर्शनं लग्बः। ६०। दितोंयल्बः। २४। श्राबाधय्रो। 84। ३२। ₹कककुपूप्थबोरन्तरस्य। १३। कृति

1 श६ट। लंग्बेक्य। द्ठ। द्वतेश्च । ण०पूछ। योगः। ज२२प । तस्स पदं हितोयकर्यंप्रमाग्यम् | दू 1

थ्रनेष्टकर्णांकल्यने विशेषोत्तिमूनं साह्घ वृत्तम्।
क र्णीश्रितख्खल्यभुजैक्यमुर्वं प्रकल्पा तच्छेषभुजौ च बाहू। साघ्योऽबलम्बोऽथ तथान्यकर्या: सोव्या: कथं चिच्छ़वयोन दौर्घ: ॥ २प्ू 55 ॥ तदून्यलन्बान्न लघुस्तथेदं ज्ञात्वेष्टकर्या: सुधिया प्रकल्पर: ॥ ११६ः चतुर्भुंधि हि एकान्तरकोगायोरक्रम्य सङ्जोच्चमानं त्रिभुजत्वं याति तनेककोगे लग्नलघुभुजयोरेक्ं भूमिरितरो भुजौ च तब्लम्बाढ़न: सद्झोच्यमान: कर्गा: वर्थस्चिदपि न स्यात् तदितरो म मेरधिको न स्यादेवमुमयूथानि एतदनुत्तमपि बुद्धिसता ज्ञायते ॥

विषमचतुर्भु जफलानयनाय कर्यासूत्वं वृत्ताही म्। लास्ने तु कर्यौभयतः स्थिते ये तयोः फल क्यं फलमत नूनम्॥ ॥थू६्६5 ॥ चनन्तरोत्नचेचान्तस्यA स्तथो: फले। ह२४। २३२०। बनयोऐैक्यम् । ३२३४। तस्य फलम्।

द२ लोलावतों।

समानलम्बसावधादिज्ञानाय करसासूवं वृत्तहयम्। समानलग्बस्य चतुर्भु जस्य मुखोनभ मिं परिकल्प्र भूमिम्। भुजौ भुजौ बासवदेव साध्ये तस्याबधे लग्बमितिस्नतश्य ॥ १पूण्ड॥ चवाधयोनो चतुरसभूमिस्तल्बण्ब वर्गैक्यपदं श्रुति: स्यात्। समानलम्बे लघुदो:कुयोगान्मुखान्यदो: संयुतिरल्पका स्यात् ॥ शयूच्डs ॥

उदाहरणाम् । चिपन्चाशन्मितब्येकचत्वारिंशन्मिती भुजौ मुखन्तु पश्धविंशत्या तुल्यं षष्टा मही किल ॥ २पूट5S ॥i wतुल्यलग्बकं चेत्रमिदं पूर्वैऊदाहाहतं षट्प््व््वाशच्चिषष्टिश्च नियते कर्णयोमिंतो $H$ १६०SS॥ करों तबाइपरी ब्रूहि समलम्बन्च तच्छुती ॥ १६? ॥

न्यास:


घव्र वृहत् कयाँ निषष्टिमितिं प्र-
कल्यात्न जात: प्राग्वद्यः कर्यः 1 पूछ।

भथ षट्प्वश्वाशत्स्थाने दाबिंश्मिन्मिं कर्यं म्।३२। प्रकल्पय।

न्यास:


प्राग्वत्माध्यमाने कर्गो जातं करयीखएडहघं । हि२१। २०००। अनयोर्मूलयो रेक्यं द्वितीय: कार्ं:

| २8 | y? |
| :--- | :--- |
| 2₹ | 28 |
| 24 | 2\% |

७६
२2
2 2
अथ तरेव चे बश्चेत् समलम्बम्।

न्यास:


तदा मुखोन भूमिं परिकल्या भूमिमिति
गानार्यं बासं $\frac{27}{20}$ श० कल्पितं
जब चेबे अच्बांगहारयो; घट्शत् पतिते)

न्यास:


लमबश्य कर्योगतो जात: $\frac{\text { २₹०१६ }}{२ y}$
ध्यासन्ध लूलर्यो न जात: इढ

$$
\frac{\xi २ 2}{\xi २ 2}
$$

घ्रयं तब्न चतुर्भुं जे समलम्ब: लघूंडsबाघोनित समभ मेलंक्जस्य च वर्गयोग: |यू०8ह1 घयं करांवर्ग: एवं वृहदाबाधातो चितोयकर्णा वर्ग: । २ ? ७६्द। घनयोरासन्नमूलकराँ न जातो कर्गों ৩? ४६
$\frac{?}{20} \quad \frac{\text { ₹ }}{20}$
एवं चतुरसे तेष्वे व बाहुष्बन्यौ कार्णों बहुधा मवत: एवमनि खतल्वेडपि नियताबेव कर्गावानोतो ब्रह्मगुपाध्तोसनदानयनं यथा

कर्याश्रितम अघातेक्यमुअयथाइन्योडन्यभाजितं

गुएयेत्। योगेन भुजप्रतिभुजहल्यो: कर्यों पदे विषमे ॥ १६२॥

कर्यांश्रितभुजघातेति एकवाइमनयो- २२पू। । इट। घांत। हण्यू । स्तथा पूर। है० डनयोरातः। ३श२०। घातयोर्दोयोग़क्यम् । $8 \circ \mathrm{c}_{\mathrm{g}}$ । तथा दितोयवाइम् ।२यू|पू२। ग्रनयोर्घांते जातस्। । १३००। तथा हितीयवारम् ।३ह1६०। जनयोघांते श२₹8०। घातयोर्दयोरेक्यम् 1 ₹६8०। भुजप्रतिभुज। पूर। ३ह। घातः |२०२द। पश्चात्। २थ। छे० अनयोवंध:। शू०० तयोरैक्यम्। इप२६। ज्रनेनैक्येन। ३६8०। गुगितं जातं पूर्वैक्यम्। २२६४१ट२०। प्रथमकर्णांश्रितभुज-
 मूलम्। पूछ। एक: कर्ण: तथा चितोयन्रार्धी

प्रथमकर्णाश्रितभुजघातैक्यम् $18 \circ$ ०थू। भुजप्रतिभुजबधयोग ।३पू२च। गुरितं जातम् 1?88४৩२छ०। घन्यक्यांश्रितघातैक्ये न । ३६४०। भत्तां लख्बम् |₹ट६टे। अस्य मूलम् |छ३। द्वितोय: कर्या:। कस्य कर्णांनयनस प्रक्रियागोरवं लघु प्रक्रियादर्शनन्दारेणाह। चभोष्टजात्यनयवाहुकोटय: परस्पर करींहताभुजा दूति। चतुर्भुजं यदिषमं प्रकल्पितं श्रुतो तु तब बिभुजद्दयात्ततः ॥ १६३॥ बाह्होर्वंध: कोटिबधेन युक् सादेका गुति: कोटिभुजाबधेक्यम्। भन्या लघौ सत्यपि साधनेऽस्मिन् पूर्वे: क्वतं यद् बह्ड तन्न विद्मः ॥ १६४ ॥

न्यास: $४$ नाल्यकेंतह्ययस्य


ह०। पूर। ३ह। तेषां महती भूलंघुमुखमितरो बाहू दूति प्रकल्पा चेलदर्शनं इमौ कर्गों महतायासेनानीतो। छ३। पू६। गस्यैव जात्यद्नयोस्योत्तरोत्तरभुजकोघ्योर्घातौ जातौ। ₹६। २०। अ्रनयोरेक्यमेक: कर्शा:। पू६। वाह्वो:। ₹। प । कोस्यो-18। ह२। ग्र घातो। शू 18द1 घनयोरेक्यमन्यः कर्याः। छंइ। एवं सुखेन ग्रुती स्याताम् अथ यदि पार्खभुजनु खयोर्बत्ययं क्रत्वा न्यातं चेत्रम्।

न्यासः


तदा जात्यन्वकर्यायोबेध:। छू। दितोयकर्या:। क्य सुचीचेतोदाहार्गाम्। चेते यब शतत्रयं । ३००। चितिमितिस्तलेन्दु १२२यू। तुल्यं मुखं बाह खोत्क्धृतिभिः। २६०। शरातिद्धृतिभि-। २हपूं। सुल्यौ च तब श्रुती। एका खाष्टयमे:।

२६०। समा विधिगुणाँ－।३२१। रन्याथ तल्लग्बकौै तुल्यो गोध्रृतिमिः १२द्ट्ट। तथाजिनयमे： 1 २२८। योगाच्छकोलम्बयो：$॥$ १६पू॥ तत्ख्याडे कथयाधरे श्रव्यायोर्योंगचच्च लम्बावधे तत् सूचो निजमार्ग－ वृड्घभुजयोर्योगादाया स्यात्तत：। सावाधं वत लम्ब－ कन्व भुजयो：सूच्या：प्रमायो च के। सबें गायि－ तिक प्रचच्त ！नितरां चेते ऽब दन्चोरसि चित् ＂२६६॥

। सूचयाबाधा ।｜सूच्याबाधा ।
$\frac{\text { शूरह }}{20} \quad \frac{\text { ₹यूह }}{20}$

भूमानम्। ३००। मुखम्। श२पू। बाहू । 1 २६०। २हपू। कर्णो। २द०। ₹श⿳। लम्बौ। २もह｜२२8।

ज्रथ सब्याद्यानयनाय करग्यासूचं वृत्तम्। लम्ब तदाश्रितबा ह्वोर्मध्यं सन्ध्याख्यमस्य लम्बस। सन्बो ना मू：पोठं साध्धं यस्याधरं खरडडम् ॥ १६७ ॥ सन्धिधिं स्थ：परलग्बश्रवलही पी：परस्य पोठेन। भत्तो लम्बग्रु ल्योर्योगात् स्यातामध：खराडे ॥१६६ᄃ॥ लब्ब：। २ढट। तदाश्रितभुजः। २टयू। घ－ नयोर्मघ्ये यद्लग्बलम्बाश्रितबाहुवर्गल्यादिनाऽSग－ ताSSबाधा सम्धिसंज्ञा। 85। तदूनितभूरिति हितोयाडऽबाधा सा पोठसंज्ञा। २ू२ ।

एवं हितोयलग्ब：। २२४। तदाश्रितभुजः। २६०। पूर्ववत् सन्वि：। २₹२। पोठम्। २६६। चथाद्यलम्बस्याधः। २ढट खराडं साध्यम्। घस्य सन्बि：। 8६। दिस्थ：। 8 । पर－ लग्बेन $२ २ २ 8 ।$ श्रव्येन च｜२६०। पृथग्गुयित：।

1 ?०0पर $12 ₹ 8801$ परस्य पोढेन 1 १हृ। भतो लख्बं लम्बाध:खर्डम्। ह६, । श्रवयाध:खराडन्न \| ढ० \|

एवं दितोयलम्बस्य। 1 र२४। सन्धि: $1 ?$ इश। पस्बम्बेन $1 ?$ दह। कर्योन च। । १पू। पृथवग खितः परयय पोठेन 1 रूशा सतो लअ्बं लक्बाध: खाडना | हर। श्रवयाध:बगडड ग्च । ? हूप ।
धथ कर्शयोयोंगादधोलम्बचानार्थं सूलं वृत्तम् लम्बौ मूघो निजनिजपोठविभको च वंशो सतः।
 लब्बौ। २दह। २२ष। गू। इ००। घो जातो।
 अत्तो एवमत लब्बो बंशो। रशप 18001 च्राम्यास् चन्योडन्धमूलाग्रगसूलयोगादित्यादिकर्येन लअ्ब: कर्यायोगादधोलम्ब: 12881 भूखग्ड च। २०డ। १हर।

प्रथ सचयाSSबाधालम्बभुजज्ञानार्थं सूलं वृत्तत्वम। लस्बहतो निजसन्धि: परलग्बगुणः समTछ्ध्यो जूयः। समपरसन्धगोरक्यं हाएस्ते नोढ्द्रेतो तो च $11 ? 90 \|$ समपरसन्धो भूछों सूच्या 55 बाथे पृथक

स्याताम्। धारहतः परलम्ब: सू चोलम्बो अवेद्भूघ्नः।। १ง?॥सूचोल अ्बघनभुजौ निजनिज लग्बोध्धृ सो सूच्या:\% एवं क्षेत्रचद: प्राज्तै स्तरशिकाज़्ते यः॥ २৩२॥
च्रन किलायं लग्ब: ।२२४। गस्य सन्धि: । ₹२२।
 जात: समाध्वय: दृ?

अस्य परसन्धेग्र 18Б योगो हार: $\frac{१ २ ७ प}{\tau}$

चनेन मू। ₹००। घ: सम. रह७३००
 शท३₹ 29

एवं हितीयसमाच्वय: $\frac{\text { प२२ }}{\varepsilon}$
चितीयो हार: ? -
$\varepsilon$
जनेन मूघ्र: खीय: सम: $\frac{\text { ३乡₹०० }}{2}$ परसम्विश्खि
 परलम्ब: 1२२8। भूसि।३००। गुगीो हारेया १७०० भतो जात: सूचोबग्ब: $\frac{\text { १० }}{20}$

सूचोलम्बेन भुजो। शृपू। २६०। गुणितौ स्वसम्बाम्यास्॥ १ढह। २२४। यथाक्रमं भतो जातो समार्गवृड्घो सूचीभुजौ ६२8० १०२०

एवमत्र सर्वत्न भागहात्राशिं प्रमायां गुएयगुएाको तु यथायोग्यं फलेच्छे प्रकल्या सुधिया नै गशिकमूह्यम्॥

ग्रथ वृत्तनेत्र कर्यासूनं वृत्तम्। व्यासे भनन्दागिन ।इट२ण हते विभके खबायास मूर्यों। १२२ू०। परिधि: स सूह्म: हाविंशतिह्न विहृतेडथ शेले:। ७। स्थूलोऽथवा स्साद्वावहारयोग्य:॥ १७३॥

उदाहर्यास्। विष्कम्भमानं किल सम्त यत्र तब्न प्रमायां परिधे: प्रचद्व। दाविंशतिर्यत्परिधिप्रमायं तदास सझ़ाच्च सखे ! विचिन्य ॥१७४॥

लोलावतो।

व्यासमानं 101 लब्वं परिधि-
न्यास:
 मानं २? $\frac{\text { २२३と }}{\text { ₹२y。 }}$ स्थूलो वा परिधिलब्वाः। २२ ॥ घथवा परिधितो व्यासानयनाय


वृत्तगोलयो: फलानयने कर्यासूत्रं वृत्तम्। वृत्तनेने परिधिगुfयातव्यासपाद: फलं यत् नुस्म वेदैरूपरि परितः कन्दुक्येव जालम्। गोलस्यें तदिपि च फलं पृष्ठंं व्यासनिघ्न षड्मिर्यतां भवति नियतं गोलगव्र्मे घनाए्यम् ॥ ? ७प ॥

उदाहर्याम्। यद्वासस्तु गैर्मित: किल फलं बेले समे तल किं व्यास: सप्रमितश्र यस्य सुमते

E8 लोलावती।

गोलस तस्यापि किम् ?। पृषे कन्दुकजालसन्निभफलं गोलस तस्यापि किं मष्थे बूहि घनं फलन्यु विमलाब्चेछे त्सि लोलावतोम् ॥ २७६़॥ दृत्तन्तेफल दर्शनाय।

व्यासः।७। परिधि: २२ zг邓 न्यास:


गोलपृष्ठफलदर्शनाय।

न्यास:


ब्यास: । ৩ । गोलपृष्ठफल


लीलावती।
गोलान्तर्गतघनफलदर्शनाय।

न्यास:


व्यास: | ৩| गोलस्यान्तर्गतं घनफलम्

२७ह
२850
२乡०0

चथ प्रकारान्तरेया तत्फलानयने कराएसूनं साघंवृत्तम्। व्यासस्य वर्ग भनवाग्निनिघ्न सूच्चमं फलं पझ्च्वसह्हस्नत्तो। रूद्राहते शक्रहृतेडथवा स्यात् स्थूलं फलं तद्वर्वारायोग्यम् ॥ २७७॥ घनौकृतव्यासदल़ं निजेकविंशांशयुग्गोलघनं फलं स्यात् ॥ १ ७ण्डS॥ व्यास: । ७। भस्य वर्ग । \&ह। भनवागिन निघ्न पझ्चसहस्तमत्त तदेव सूच्च्म फलम् ३ढ
२२₹४
youe
क्षवा व्यासस्य वर्गे। 8 ह। ऊुद्राहते। ॥₹ह। शक्रहृते लब्वं स्थू लं फलम् इढ


घनोकृतव्यासदलं $\frac{\text { ₹४₹ }}{\text { २ }}$
निजेकविंशांशयुक् गोलस्य घनफलं स्यू लम् PӨع

शरजीबानयनाय करणासूत्वं साह्द वृत्तम्। ज्याव्यासयोगान्तरघातमूलं व्यासस्तदूनो दलित: शर: स्सात् ॥ १७६॥ व्यासाच्छरोनाच्छरसद्यु याच मूलं हिनिघ्न भवतीह जीवा। जोवाईं वर्गे शरभत्तयुतो व्यासप्रमायां प्रवदन्ति वृत्ते॥ २७₹॥

उदाहरयाम्। दर्शविस्तृ तिवृत्तान्तर्यन ज्या षरिमता सखे !। तलेषु वद् वायाज्जां ज्याबाग्याभ्याज्च विस्तृतिस् ॥ ?८० ॥

न्यास:


व्यासः । १०। ज्याहा। योग: | २६। घन्तरं $18 \mid$ घात: |ह8।

मूलम्। द। एतढूनो व्यासः। २। दलित: । १। जातः घर:। ?।

व्यासात्। ?०। शरोनात्। है। शर। ?। सड़ुयात् ।ह। मूलम् ।३। हिनिन्न जाता जीवा।ई।

एवं ज्ञाताम्यां ज्याबागाभ्यंं व्यासानयनं यथा जोवा। है। हं। ₹। वर्गे। ह। शर। ?। अत्तो। ह। शर। २। युत्ते जातो व्यासः। ?०।

श्रथ वृत्तान्तस्य स्वादि नवासान्तच्चेनागां भुजमानानयनाय करणासूलं वृत्तनयम्। तिद्वाद्धागिन नसश्चन्द्रै। २०३ट२३। स्त्रिबायााष्टयुगाष्टभि:
 खखाभाभ्नरसे:। छ००००। क्रमात् ॥ २६? ॥ बारोषुनखबाशैस्य। पू२०्यूप। द्विच्विनन्देषु सागरे: | 8पू२२२। कुरामदशवेदेश्च। 8२०३१। वृत्तव्यासे समाहते॥?दर॥ खखखासार्क। २२०००। सम्मक्ते लम्धन्त क्रमशो भुजाः। वृत्तान्तम्य स् सपूर्वायां नवास्सान्तं पृथक् पृथक् ॥ २द₹॥

उदाहर याम् ॥ सह्छस्रितयव्यासं यहृत्तं तस्स मध्यत:। समतरस्ताडिकानां मे भुजान् वद पृथक् पृथक् ॥ २६४ ॥

अथ वृत्तान्तस्त्रिभुजे भुजमानान यनाय

न्यास:
 खखखाओ कें:।

१२००००। सत्तो लब्ध ब्यसे भुजमानम् १७३२ वृत्तान्तश्च तुर्भुज भे भुजमानानयनाय २०

$1 २ २ 0001$ भव्ते लख्स" चतुरसे भुजमानस् १8२8

## वृत्तान्त: पच्चभुजे भुजसानानयनाय



व्यासः । २०००। वेदारिनबायाखाश्वे:
| ৩०4ू३8|
गुरितः।
१820द्धโ0001 खखखाआर्कैं:
। ?२०000 । अतो लब्बं पझ्च्चासे
भुजमानम् १? १पू
$\frac{\imath}{₹ \circ}$
बृषान्त: षड़ भुजे भुजमानानयनाय
व्यासः।२०00। खखखामाभ रसै: 1€0000/गुणयित: 2200000001 खखखाभ्नारैं:।

१२०0001 मतो
लब्धं षड़स भुजमानस् ? 0001

वृत्तान्त：सप्तभुजे भुजमानान यनाय
ब्यास：12000

न्यास：
 बायेषु नखवायो： पूरव्यूपू। गुणित： १०8११०00001खख－ खाभ्नार्कौ：？२0000 भतो लब्बं सप्तासे भुजमानम् Сछ्६७

$$
\frac{\imath \imath}{₹ ॰}
$$

वृप्तान्तरष्टभुजे भुजमानानयनाय


व्यास： 120001 दिदिन न्देषुसागनै： 18 ४ूट२२। गुणित： 1 हq马88000 खखखाओकै：

1 श२००००। अक्ते लख्वमष्टासे

అ§り
$\frac{? ?}{\text { ？}}$

## वृत्तान्तर्नभ⿰ुुजे भुजसानानयनाय

## न्यास：



व्यास：। २000। कुगामदशबेदै：। 8१०३१।
 अत्तो लक्व नवास्ने

भुजमानम् हैटई

$$
\frac{i q}{20}
$$

एवमिष्टव्यासादेग्योड्या च्रमि जोवः सिद्यन्तोति तास्तु गोले ज्योत्मतौ वच्ये।

च्रध स्थूलजोवा ज्वालार्थ लघुक्रियता कर पासूत्र वृत्तम्। चापोननिघ्न परिधि：प्रथमाह्तय：स्यात् पझ्चाहतः परिधिवर्गचतुर्थंसागः। आद्योनितेन खलु वेन मजेचत्चतुर्धाव्यासाहतं प्रथममाप्तमिद्ध क्यका सात् ॥ शच्पू ॥：

उदाहरण्यम्। अष्टादशांशेन वृते: समानमेकादिनिघ्न न च यत्र चांपम्। पृथक् पृथक् तल वदाशु जोवां खार्कैरितंत व्यासद्बन्च्च यब ॥? छह॥

न्यास:


व्यास: 128 ण च्नन किलाङलाघवाय विशतेः सार्दांकशशांशमिलितः सूच्मपरिधि: 19481 चस्याष्टादशांश: । 8२। चनापझ्झलाववाय हयोरष्टादर्शांशयुतो ग्टोत: चनेक पृथक पृथगेकादिगुणितेन तुल्य धनुषि कल्पिते ज्या: साध्या:॥

घथवाडल सुखार्थं परिधेरष्टादशांशेन परिधिं धनूंषि चापवर्य ज्या: साध्यास्तथाडमि ता एव अवन्ति।

अपवर्तिते न्यास: परिधि:। २ट। चापानि च। १। २। ₹181 यू। छ 101 दहा यथोतकरणेन लब्बा जोवाः ।8२ादर। २२०। १पू४। । २न8। २०8। २२६। २३६। २8०।

जथ चापानयनाय कर्यासूनं वृत्तम्। व्यासाब्विघातयुतमौविंक्या विभतो जीवाङ्:्रिपश्च गुणित: परिधेस्तु वर्गः। लब्बोनितात्परिधिवर्गचतुर्थभागादाप्ते पदे वृतिदलात् पतिते धनु: सात् ॥ २चे॥

उदाहर्ाम्। विहिता दूह्ह ये गुयाम्ततो वद् तेषामधुना धनुर्मितिम्। यदि तेऽस्ति धनुर्गुयाक्रियागएिते गागितिकातिनेपुयाम् ॥ २दन ॥



नोवाद्धि:्या २ २ पज्चभि:| 1 च परिधे:
1 १दा वर्गो। ₹२४। गुरिात:। 200 ००। व्यासा128.1 बिनि181 घात 1 हेण। युत सौविक्तयानया। २००२। विभत्तो लख्बो।?ण इलाद्धलाघवाय D चतुविंशतेह्₹ Iधिक सहांांशयुतो गहोतोडनेनोनि-

लात्परिधि। २च। वर्ग। ३२४। चतुर्थमागात् ६६४। पदे प्राप्ते। ट। वृति। २द। दलात्। है। पर्तते। 121 जातं धनु: एवं जातानि धनूं षि। 121 |२। ₹। \& । y | हैं ७| し ह। एतानि परिधिष्वष्टादशांशेन गुणितानि स्यु:।

दूति श्रोमास्कराचार्य विर चितायां लोला वत्यां च्नेलव्यवहार: समापः ॥

अथ खातव्यवहाईे कर यासूनं साद्घार्य्यां। गययित्वा विस्ताइं बहुषु स्थानेषु तद्यातिर्याज्या। स्थानकमिल्या सममितिरेबं दैर्घ्यैं च वेधे च॥ २ढ्ट॥
 उदाहर्याम्। भुजनक्रतया देघंत दशेशार्क करेमित्मस्। लिषु स्थानेषु षट्पझ्चसमहह्ता च विस्तृतिः $\|? ₹ \circ 5 s\|$ यस्य खातस्य वेधोडिि दिचतुस्लिकार: सखे!। तल खाते कियन्तः स्युर्घनहस्ता: प्रचत्या

, न्यास: ${ }^{9}$


अत्न सममितिकर योन विस्तारे हस्ताः। है। दैर्घै।। ११। वेधे। ₹।

तत् चेतदर्शनम् यथा

ग्यास:


यथोत्तकर्येन लब्वा घनहु्तसझा। २\&ட। खातान्तरे करासूत्वं सार्द्वृवृत्तम्। मुखज तलज तद्वातिज चेत्रफलैक्यं हृतं षड़ मि: $॥$ १ह२॥ चेल. फलं सममेतह्वे घगुयां घनफलं स्पष्टम्। समखातफलनंगश: सूचीखाते फर्लं अवति ॥ $\uparrow \varepsilon$ ह॥

उदाहर्याम। मुखे दशघादशहसतुल्यं विस्तार－ देघंग्रन्तु तले तदर्डम्। घस्या：सखे ！सप्तकरश्य वेध：का खातसझ्ञा बद तल वाम्यास् ॥ $2 \varepsilon 8 ॥$

ब्चास：८०

वृत्तखातदर्शनाय।


व्यासः। १०। वेधः $|y|$ च्रत－ सूच्त्मपरिधि：
$\frac{\text { २ट२७ }}{\text { १२४ }}$
सूज्मत्तेत्लफ्
そこ々ง
70
वेधगुणां जातं सूचमखातफलं इह२७ सूच्तमसूची－
$\imath^{\circ}$
फलस् १३०ट
$?^{\circ}$

दूति खातव्यवहारः समाप्तः।

चितो कर्यासूबं साघवृत्तम्। उच्छयेया गुणितं चिते：किल न्चेत्सस्भवफलं घनं अवेत्। दूष्टिकाघन－ हृते घने चितेरिष्टिकापरिमितिश्य लभ्यते $\left\|\sum \varepsilon \xi\right\|$

दूष्टिकोच्क्य यहृदुच्छितिश्रिते：स्युस्तर।श्र हृषदां चितेरणि ॥ २टद्द5S॥

उदाहरग्णम्। अष्टादशाङ्ज़ लं देघंर विस्तारो हादशाङ्ल ल：। उच्छितिस्ट्यूङुला यासामिष्टिकास्ता－ श्रितौ किल ॥ शर्نОSs ॥ यदिस्तृति：मज्चकराष्ट－ हरां दैघंर च यस्यां त्रिकरोच्छतिश्य। तस्यां चितौ कि फलमिष्टिकानां सङ्धार च का ब्रूहि कतिस्तराश्व ॥ २ृᄃ्SS ॥

न्यास：


दूष्टिकाया：घनहस्तमानं ₹ चिते：चेत्रफलम।8०। ६ 8
उच्छ़येया गुरितं चितेर्घनफलम्। २२०। लख्धा दूष्टिका सङ्धा।। २ू६०। स्तरसद्धा। २8। एवं पाषाशचयेडणि। दूति चितिव्यवहार：।

अथ क्रकचत्यवहारे कर ससूतं वृत्तम्। पिएड－ योगदलमग्रमूलयो：देघांस डुणितमझुलात्मकम्। दारु दार्यापथै：समाइतं बट्खरेषु विहतं करा－ त्मकम् \＃२हと5S ॥
 लोऽग्रे पिसड：शताइु लमितं किल यस्य दे हर्घम्। लद्इारु दारयमथेषु चतुर्षु किं स्याद्धस्तात्मकं बद सखे ！गरितं द्रूतं मे ॥ २००5S॥

न्यास：

 दाकदारयापथै： 181 गुरित्तय् Ю२००। षट्बरेषु ｜५७६। विहतं जानं करात्मकं गडितं २乡 क्रकचा－

न्तरे करस्य सुत्वं साहंध हृत्तम्। छिद्धते तु यदि तिय्यंगुत्तवत्पिगडविस्तृतिहतेः फलं तदा ॥२०१॥ इूष्टि काणितिद्टपण्चितिखातक्राकचव्यनहत्हतो खलु

मूल्यम्। कर्म काई जनसम्पतिपल्या तन्मृदृल－ कठिनत्ववशेन ॥२०२॥

उदाहराय्। यह्विसृतितिर्दन्तमिताए़ लानि पिएडस्तथा षोड़श यत्र काष्ठे। छेटेषु तिर्य्यड्नवस्तु प्रचच्च किं स्यात् फलं तब करात्मकं मे ॥२०३॥

伯も析

न्यास：


पिश्डविस्तृतिहति：। प१२२। दारूदारणा मार्ग । ह। घा। 8छ०ट। षट्ब्बरेषु। प૦ईं। विहृतं जातं फलं हस्ता：। द। दूति क्रकचन्यवहारः।

चथ राशिव्यवहारे कर सासूतं हृत्तम्। जन－ युषु दशमांशोड्युष्वथेकादशांश：परिधिनवमभागः शूकधान्येषु वेधः। भर्वति परिधिषष्टे वर्गिते वेधनिघ्ने घनगशितकरा：स्युर्मागधास्ताश्य खार्य्यः ॥२०8 ॥

उदाहर्याम्। समभुवि किल राशिर्यं：स्थित： स्थू लधान्यः परिधिपरिमिति स्याइ्बस्तषष्टिर्यंद्रोया। प्रवद गयाक ！खार्य्यः किम्मिता；सन्ति तस्मिन्नथ －पृथगयुधान्यै：शूकधान्यैश्र शोप्रम् ॥ २०४ ॥

कथ स्थू लधान्यराशिमानावबोधनाय


घथायुधान्यराशिमानानयनाय


घथ शूकधान्यराभिमानामयनाय
तबादावनयुधान्यरणशिमानबोधकं बेच्चम्।

न्यासः


परिधि:। ६० । वेष: २० खार्य्य:
₹
६६६
$\frac{2}{3}$

बथ भित्यन्तर्वांच्यकोगसं लग्नराशिप्रमाषानयन करखसूवं वृत्तम्। निविवेदसतिभागेकनिघ्नात्तु परिधि: फलम्। भिव्यन्तर्वाह्यकोगस्थराथे: सगुणभाजितम् ॥ २०द्ध॥

उदाहराष्। परिधिर्भिच्तिलग्नस राथेस्सिंशत्कर: किल। जन्त:कोणस्थितस्यापि तिथितुल्यकर: सखे! ॥२०णा वहि:कोगस्थितस्यापि पज्चघ्ननवसम्मितः। तेषामाचच्च मे चिप्रं घनहृसान् पृथक् पृथक् ॥ ३ट॥

चतापि स्थूलादिधान्यानां राशिमानावबोषनाय स्पष्टं च्चेबलयम्।

पूर्ववत् च्तेवनयाखां खगुणगुणितपरिधि:। ह०। वेध: छ०० फलानि २०२ १३६ ४०ट
$\overline{7}$

| $\frac{8}{29}$ | $\frac{8}{21}$ | $\frac{1}{2 ?}$ |
| :--- | :--- | :--- |

बथ शूकधान्घराशिमानानयनाय

न्यास:


अवापि पूर्ववत् चे लबयायां खगुयागुणितः परिधि:। 1 ६०। बेध: २० फलानि ₹३३ १६६ 1 पू००।

$$
\overline{2} \quad \frac{2}{z}
$$

दूति राशिव्यक्हार: समापःः।

अथ छायाव्यवहारे कर एसूचं वृत्तम्। छाययो: कर्शंयोरन्तरे ये तयोर्वर्गविश्लेषभकाइसाद्रोषव: । सेकलख्व पदघ्रन्तु कर्णांक्तर भान्तरेखोनयुतां दले सः प्रभे ॥ २०्ट॥

उदाहर्याम्। नन्दचन्द्रेमितं काययोरन्तरं कर्षयोरन्तरं विद्वतुल्यं ययोः । ते प्रभे वत्ति यो युत्तिमान् वैल्यसी व्यत्तमव्यत्तयुत्तां हि मन्येडखिल म्॥२ ?

न्यास:

 गान्तरेण iशटर। भनारसाद्रोषब: | पूळ्छ। लबْ $\mid$ १। सैकस्यास्स $|8|$ मूलस् |२। घनेन कर्णान्तरम् ।१३। गुणितम्, २₹६। हिस्थम् २२६। भान्तरेयाशह। ऊनयुते। 08 । तर्डे लब्खे छाधे ० \&y तल्कू₹ ल्योर्योंगपदमिल्यादिना जातो कर्यों $\frac{\mathrm{z}}{2} \frac{4}{2} \frac{4}{2}$ शायान्तरे करतासूं वृत्तार्घ म् शब्बु: प्रदोपतलशघ्बुतलान्तरम्नश्छाया अवेहिनरदीपशिखोच्च अनः ॥ २२२5S ॥

- उदाहरयाम्। शब्बुप्रदोपान्तरभूस्तिहस्ता दोषोछछृति: साब्द्धकरत्रया चेत्। शड्बो स्तदार्कांज्ञु बमन्मितस तस्य प्रभा स्यात्कियती वदाशु ॥२?२ss॥

न्यास:


शह्ब : ? प्रदोपशङ्भु तबान्तरं ₹ भनयोर्घातः इ विनर दीपशिखोच्चेन। ₹। भत्तो लब्यानि छायाड़ु लानि॥ १२॥

अथ दोपोछृल्यानयनाय कर्यासूचं वृत्वाईस् कायाहते तु नरदोपतलान्तरध्ने शङ्षो भवेन्नरयुते खल्लु दीपकोचाम् ॥ २२ ॥

उदाहराम्। प्रदोपश्ब्ब न्तरमूस्तिहरत्ता छायाङ्लूल: षोड़शभिः समा चेत्। दौपोच्छृति: स्यात् कियतो बदाशु प्रदोपश््ब न्तरमुच्चतां मे ॥२२२ा

न्यास:


अब्धु:।१२। छायाब्लु लानि ।?६। शब्यु प्रदौपान्तरहस्ताः।३। लब्बं दीपकौचंर्ट हसा: ? ? 8
प्रदोपशब्द्ब न्तरभूमानानयनाय करएसूनं वृत्ताछंस्। विशब्दु दोपोच्छरयसङ्गु या भा शङ्झूट हृतादोपनरान्तरं स्यात् ॥ २२३डऽ॥

उदाहर्याम्। पूर्वौत्ता एव दोपोच्छा यः ?? ₹
 प्रदौपान्तरह्हस्ता: ॥ ₹॥

छायाप्रदीपान्तरदीपौच्चानयनाय करासूवं सार्घवृत्तम्। छायाग्योग्न्तरसह्नु खाभा छाया प्रमायान्तरह्द्घवेद्ज्: ॥२ १४॥ भूश््यु घात: प्रभया विसत्त: प्रजायते दोपशिखोच्चरमेत्रम्। बैराशिकेनैव यदेतटुत्तं व्याषं खलेदे हैंरि गे व विश्वम् ॥२२यू॥

उदाहराम्। शद्बोर्भांकिताह्नु लस्य सुमते टष्टा किलाष्टाङ़ुल ला छायाग्याभिमुखे करह्दयमिते न्यस्तस्य देशे पुनः। तस्यैवार्कमिताढ्धु ला यदि तदा काया प्रदोपान्तरं दोपौचान्च कियहद व्यवहृतिं छायाभिधां बेत्मि चेत् ॥.२२६॥

न्यास:


चन छायाग्रयोरन्तरमझ्नु लात्मकम् ।भ२। छाये च। नाश२। जनयोरादा। $\subset$ । दूयमनेन। पू२। गुएिता 18 श् छायाप्रमायान्तरेया। 8 । सत्तालब्धं भूमानं।१०8। दूंद प्रथमचायाग्रदोपतलयोरन्तरमिल्यर्थः। एवं हितोयच्छायायमानम्शूूः। भूशळ्ध, घातः प्रभया विभत्तद्नति जातमुभयतोडपि दीपौचंग्रा समसेव हस्ता: ६


एवमित्यत्न छायाव्यवछारे ने राशिककल्यनयानयनं वर्तंते तद्यथा। प्रथमछ्छायातोदितोयच्छाया । १२। यावताधिका तावता कायावयवेन यदि छायाग्रान्तरतुल्याभूल्लंभ्यते तदा कायया किमिति एवं पृथक् पृथक् छायाप्रदीपतलान्तरप्रमायां लभ्यते। ततो हितोयं चै राशिक यदि कायातुल्य भुजे शड:; कोटिस दा मूतुल्य भुजे किमिति लख्ं दोपकौच्चम मुभयतोडणि तुल्यमेव एवं पझ्चराशिकादिकमखिलं बै राशिककल्पनयैव सिद्ध यथा अगवता श्रीनाराययेन जननमरा क्लेशापहारिएा। निखिलजगज्जननैकवीजेन सकलभुवनभावनेन गिरिसरित्मुरन रासुरादिभि: खमेदेगिद्दं जगद्यापं तथेदमखिलं गगितजातं बै गीशिक्षन व्यापं यद्येवं तद्बहुभि: किमिव्याशब्घाह।

यत्कि च्चिट्यु ग्यागहारविधिना वौजेडब वा गयते तच्चै राशिकमेव निर्मलधियामेवावगम्यं विदाम्। एतत् यट्बहुपास्मदादिजड़धोषोवृद्विबुंघ्या बुछैस्सड्झे दान् सुगमान्विधाय रचितं प्रान्नें: प्रकोर्यादिवम् ॥ २?७॥

दूति श्रोभास्कराचार्य्यविरचितायां लोलावत्यां कायाधिकार: समाश्रिमगात् ॥

च्रथ कुट्टके करासून्चं वृत्तपन्चक्य । भाज्योहाए: नेपकग्चापवर्त्यः कोनाप्यादौ सम्सवे कुद्टकार्थम्। येन छिनो भाज्यहारो न तेन चेपश्येतहुष्टमुद्हिष्ट्मेव॥२द॥ परस्परं भाचि योर्ययोर्य: शेषस्तयो: स्यादपवर्तन स:। तेनाप विभाजिती यो तौ भाज्यहारौ हढ़संज्ञको स \|२ शह\| मिथोअजेतौ ट्टढ़भाज्यहारो यावधिभाजये भवतोह्ध रूपम्। फलान्यधोडधस्तदधोनिवेश्यः चेपस्ततः शून्यमुपान्तिमेन $\|$ २२०॥ सोर्ब्द हतेडन्य न युते तदन्यं ल्यजेन्मुचु: स्सादिति रशियुग्मम्। उर्छों विभाज्येन टृढ़ेन नष्ट: फलं युगा: स्यादधरो हरेया॥२२?॥ एवं तदेवाल यदा समास्ताः स्युल्लं्बयश्वे दिषमास्तदार्नो यदागतो लब्सिगुयौ विशोध्धौ खतचया. छोषममतो तु तो स्न:॥ २२२॥

उदाहर्यास्। एकविंशतियुतं शतन्वयं यह्नु यं ग़ाका ! पच्चषष्टियुक्। पन्चवर्जितशतहयोद्धू तं शुड्दिमेति गुयाकं बदाशु तम्॥ २२३॥

न्यास: भाज्यः |२२श। हारः | २हप। चेप:। छபू। घल परस्पव्भाजितयोर्भाज्यभाजकयो: शेषम् ११३। अनेन भाज्यहारचेपा: घ्रपवर्तिता जाता: भाज्यः | २०। हारः। २पू । नेप:। पू । च्रनयो: हढ़भाज्यहारयो: परस्परमत्तयोर्लब्बान्यधोडधस्तदध: चेपस्तदधः शून्यं निवेश्यमिति न्यस्ते बाता बहो ? उपान्तिमेन खोर्डे हते दूल्यादि-
$y$
कर्योन जातं राशिदयं $8 \circ$ एतौ टृढ़भाज्यहाराभ्भां ३प
 24
सखहरेगा युते दूति वच्यमायविधिनेताविष्टगुगित सतन्वणुगुको वा लब्दियुयो। २३। २०। दिभेनेष्टेन वा। 801 इपू। दूत्यादि ।

कुटृकान्तई कर्यसूबं वृत्तम्। अवति कुद्टविध्येर्युतिभाज्ययो: समपवर्तितयोरपि वा गुण्य:। अर्वति यो युतिभाजकयो: पुनः स चै भवेदपवर्तन सझु खा: ॥ २२प ॥

उदाहराम् । शतं हतं येन युतं नवल्या विव－ जितं वा विहितं त्रिषय्या। निरग्रकं साहद मे गुणां तं स्पष्टं पटोयान् यदि कुट्टके Sसि॥ २२ह॥ ॥ न्यास：भाज्यः । २०0 । हार：। छ₹। नेप：। ह०। जाता पूर्ववल्ल क्विक्षेपायां बल्लो ？

－

उपान्तिमेन खोऽर्बै हतेइन्ल न युत दूत्या दि क रयोन जातं राशिद्यं२8३०जातो पूर्ववझ्लब्विगुया।३०1२ち 2 ३ू₹。
श्रथवा आज्यन्चेपौ दशभिरपवर्त्य आजयः। 1 ०। ज प：। $\varepsilon \uparrow$ परस्परसजन ब्लब्बानि फलानि चे पं शून्यझ्चाधोडधो निवेश्य जाता

बल्लो－
छ
३
$\varepsilon$
。
पूर्ववक्लको गुण：।४पू। घन लक्षिनी ग्राह्या यतो लब्धयो विषमा जाता：क्रतो गुयो। $8 ४ ।$ खतन्चया－ दस्मात् ह६३। विशोधिते जातो गुगा：स एव।२द। गुयाघ्नभाज्ये चेपयुते हरतष्टे लब्सिश्र। ₹०।

अथवा हारन्चेयौ।६झह०। नवभिरपवत्तितौ जातौ हारचेपौ। ०। २०। बब लब्दिचेपायां बल्लो ？\＆

3
20
－
लख्धो गुणः। २। चेपह़ारापवर्त्त न－।ह। युगितो जात：स एव गुणः ।२ट। भाज्य－। २००। भाजक－।
 चयवा भाज्यन्च पी पुनहांरच्च पौ चापवर्ति ती

जातो भाज्वहारो । ?०। । चो प: । ? । घ्रज पूर्व वज्जाता

बक्लो ?

2
$?$
-

गुगाभ्य |२। हारत्व पापवर्तनेन गुगितो जात: सः एव गुण:।? द। पूर्ववब्ल बधिश्च । ००। दूष्टाहतस्वसहरेया युतो दूल्यादिनाथवा गुणलबधो 1E? 12 ₹० कुट्टकान्तरे करणसूवं वृत्ताघ स्। चेपजे तच्याच्छुद्ध गुयासी स्तो वियोगजे॥ २२हडS ॥ अत्र पूर्वोदाहर्यो नबतिच्चे पे यौ लन्विगुयो जातौ। ३०। १द। एतौ सतत्वराअ्या माअ्याम् 1200 हीश। शोधितो ये शेषके तन्मितो लधिगुयो नवतिशोधने घातब्यो 1001841 एतयोरपि सतच्चयां ज्वप दूति। ?৩०। २०न। घथवा | २००। २०? 1

छितीयोदाहर्यम्म्। यद्गु खागयाक! षष्टिरन्विला वर्जिता च दश्शमि: षडुत्तरे:। स्याच्योदशहता निर््रका तढ़गुयां कथय से पृथक् पृथका२२૭SSI

न्यास: भाज्यः। छ००। हारः। १₹। चेप: प्राग्वज्जाता बल्लो :

$$
\begin{aligned}
& ? \\
& ? \\
& ? \\
& 2 \\
& ? ~ \\
& 0
\end{aligned}
$$

तथा जाते गुयाप्तो। २। ढ। घत्रापि लब्धयो विषमा: कतो गुयाप्तो सतच्चास्याम् 12 ₹। छ०। शोधिते जाते। १?। पूर एवं षोड़श्ने पे एतो एव लबधिगुयौ। पूर। ११। खख्वहास्यां शोधितौ जातौ षोड़श विशुड्घो। २। द। कुट्टकान्तरे करासूनंत्राघंवृत्तम्। गुग्यल्ध्यो: समं ग्राह्यं धोमता तच्चयो फलम् ॥२२द॥ हरतष्टे धनचेपे गुएालबधो तु पूर्ववत्। चे पतच्चयलाभाध्या लब्धि: शुड्धौ तु वर्जिता॥ २२ह॥

उदाहरताम्। येन। सङ्नु यिता: पश्च चयोबिंशति संयुता:। वर्जिता वा तिभिमंत्रा निर्या: स्यु: स की गुख: ॥ २₹०॥

न्यास: भाज्यः। प । हार:। ₹। ची प: २₹। अन बल्लो

पूर्वबज्जातं राशिदयम् 8 ह एतौ भाज्यहारास्याँ

## २३

तष्टौ अत्राघोराथौ।२३। त्रिमिस्तष्टे सप्त लम्यन्ते ऊर्घसाश। ४६। पन्चुमिस्तष्टे नव लभ्यन्ते तब नव न गाह्या: गुणालब्ध्यो: समं ग्राह्यं धोमता तच्चयो फलमिति ज्रतः सस्तेव ग्राह्या: एवं जाते गुयाप्तो। २। ११। च पजे तच्चयाच्छछे दूति त्रयोविंशतिशुछो जाता विपगेतशोधनाद्वशिष्ट। बब्धि:। है। गुघ्घी जाते। ?। है।

दूष्टाहलखख्वहरेया युतो दूरि वच्छयमायाविधिना धनर्णायोरन्त रमेव योग: इूति बौजोकया च दूष्टगुण्शित सहारने पयोन यथा धनलक्वि: स्यादिति तथा क्रुते जाबे गुयाषी। $৩ 18$ । एवं सवंव्न 1

क्षथवा हरतष्टे धनच्च पे दूति

न्यास: भाज्यः। पू | हार:। ₹ चेप:। ₹ । पूर्ववज्जाते गुयाप्तो। २। ४। एते सखहाराभ्यां शोधिते विशुधिजे जाते । ?। ?। च्न पतच्चालाभाद्या लक्विरिति जातौ चे पजो लब्विगुयौ। ११।शाशुडौ तु वर्जितेति शुध्विजौ भवत: किन्वत्र शुड्दा न भवर्वति तस्माद्विपरीतशोधनेन ₹ंटालझ्वि:।ही। गुया:।?। धनलख्वाथं द्विगुयो खहाई चिप्ते सति जाते। ৩। \& ।

कुट्टकान्तई कर्गासूलं वृत्तम्। चेपाभावोडथवा यन च्नेप: शुद्घोहतोद्द तः। ज्ञे य: शून्यं गुयास्तब चेपोहार: हृत: फलम् ॥ २३? ॥

उढ़ाहर्याम्। येन पश्चगुणिताः खसंयुता: पन्चषष्टिसहिताश्य तेऽथवा। स्युस्त्नयोदश हृतानिरग्रकास्तं गुरां गयाक ! कोर्त्रयाशु मे ॥ २३२॥

न्यास: भाज्यः। पू। हाब: $1 ?$ ३। च्के: 101 ज्रे यः शून्यं गुयास्तव चेपोहाइहृतः फलसिति चे पाभावे गुणात्रो। $01 \circ$ दूष्टाहतेल्ययवा $1 ?$
 चेप: शुद्धाहरोद्यृ तः ज्ञे यः शून्यं गुणस्तन चे पोंहारहतः फलमिति जाते गुयापौी।०। $1 \mathrm{y} \mid$ वा। २₹। २०। जथवा। २६ । २यू। दूल्यादि। अथ सर्वंब कुदृके गुयालब्घोरनेकधा दर्शनार्थं करणासूबं वृत्ताई्ब म्। दूष्टाहतस्वखहरेया युत्ते ते वा अबेतां बहुधा गुयात्ती ॥ २३२॥ जस्योदाहरयानि दर्शितानि पूर्ब्ब मिति।

जथ सिथिरकुद्धके करएसाुत्बम्। वृत्तम्। च्चेपे तु रुपे यदि वा विशुछ्बे सातां क्रमादो गुयाकाईलब्धो। अभीप्नितच्चेपविशुड्बिनिघ्ने मवतस्तयोसे | २₹8 ॥

प्रथमोहाहरये दढढ़भाज्यहाइयो: रूपच्चेपयोन्न्यास: भाज्यः। २०। हार:। शू । चेपः। १।
 केन गुगिति खहारतष्टे च जाते $|y|$ है। क्यथ रुपशुड्जो गुणासी। 101 तच्चयाचुछ्वौ जातौ लब्धिगुणी। ह। द। एते पज्चनुणे खहारतष्टे च जाबे। ?०। ११। एवं पष्टिविशुब्बो एवं सर्वब्न।

जस्य ग्रहगणिते उपयोगः तदर्थं किण्विटुच्चते। कल्पाएथ गुद्धिर्विकलावशेष पष्टिग्रु भाज्य: कुदिनानि हार: ॥ २३४ ॥ तन्जं फलं स्युविंकलागुणास्तु लिप्तायमस्माच कलालवाग्रम्। एवं तदूर्घज्च तथाधिमासा वमाग्नकास्यां दिवसा' रबीन्ट्रो: ॥ २३६ ॥

ग्रहस्य विकलावशेषात् ग्रहाहैगयायोरानयनं तद्याया तव षष्टिर्माज्य: कुदिनानि हार: विकलावशेषं भुडिरिति प्रकब्या साध्ये गुयाप्ती तन लब्धिरिकलाः स्यु: गुणास्तु कलावशेषम्।

एवं कलावशेषं शुछ्विस्तन षष्टिर्भाज्य: कुदिनानि हार: लब धि: कलागुणो भागशेषम्।

भागथेषं शुछ्बि: निंशज्ञाज्य: कुदिनानि हार: फलं भागा: गुयाराशिशेषम् ।

एवं राशिशेषं शुद्धःः हादश्शाज्यः कुदिनानि हार: फलं गतराशय: गुयो भगयाशेषम्।

कल्पभगयोभाज्य: कुदिनानि हार: भगयशेषं शुद्धि: फलं गतभगया: गुयोऽहर्गय: स्यादिति।

बस्योदाहरण्यानि त्रिप्रश्नध्याये।

पवं कल्याधिमासT: भाज्य: रविदिनानि हार: अधिमासशेष शुध्वि: फलं गताधिमासा: गुयो गतरविदिवसा:।

एवं कल्यावमानि भाज्य: चन्द्रदिवसाहार: भ्यवमशेषं शुद्वि: फलं गतावमानि गुयोगतचान्द्रदिवसा: दूति ।

संश्लिष्टकुद्धकी कर्यासूचं वृत्तम्। एको हरश्येद् गुएाकौ विमिन्नौ तदा गुयो क्यं परिकल्पा भाज्यम्। घग्रैक्यमग्रं क्रम उन्तावद्यः संश्रिष्टसंश्रः स्फुटकुट्टकोऽसौ॥ २३७॥

उदाहर्यास्। कः पझ्चनिघ्नो विहृत स्तिषषष्ट्या सप्तावशेषोडथ स एव राशिः। दशाहतः स्याहिहृर्तास्त्रषफ्ट्या चतुर्दशाग्य्रो वद राशिसेनम् ॥२३С॥ ग्रन्न गुखैक्यं भाज्यः च्र्यैक्यं शुर्विरिति । न्यासः । भाज्यः। २प । हारः ।हे३। ज्ञेपः। २१। पूर्ववन्जातः शुड्वौ गुया: ॥ १८॥

॥ दति लोलावत्यां कुद्धकाष्याय: ॥

जथ गरितपाशे निरिंष्टाङ्बै: सझ्धाया: विभेदे करासूबं वृत्तम्। स्थानान्तमेकाद्चयाए्धघात: सझ्धाविभेदानियतै: स्युर्धै:। मत्तोऽङ्झमित्याझ्घसमासनिघ्ध: स्थानेषु युत्तोमिति संयुतिः स्यात् ॥ २३を॥

जलोद्दे शकः। दिकाष्टकाभ्यां तिनवाष्ट केर्वा निरन्तरं घ्रादिनवावसानेः। सङ्ख्याविभेदा:कति सम्भवन्ति तत्सङ्य्यक्बकानि पृथग्वदाशु ॥२8०\| न्यासः। २। द। घल स्थाने श२। स्यानान्तमेकादि चयाङ्धयो:। ?। २। घातः। २। एवं जातौ सङ्य्याभेदो। २। चथ स एव घातोडङ्ष-समास-1२०। निघ्नः ॥२०॥ अद्षमिल्यानया ॥२॥ सत्त:॥१०॥ स्थानहये युत्तोजातं सछ्धेक्यम् ॥? ? ०॥

नितोयोदाहरतो न्यासः |३हाद| क्रै कादि चयाझानाम् ।श२।३। घात: ।€। एतावन्त: संख्याभेदाः। घथ. स एव घातः। छ। अद्धसमासा |२०। हत: १२२०। अद्रमिल्या। ₹। भत्तः 1801 स्थानचये युत्तोजातं सङ्ए्यै क्यम्। 8880 ।

तृतोयोदाहरणे। न्यासः। ₹। ₹।8|ूू। होण। द1ह। एवसत्र सङ्ख्यासेदाश्यत्वर्वरिश-

स्सहसागिा शतबयं विंशतिश्र $8 \circ ३ २ ० ।$ सङ़्ये－ क्यन्च चतुविंशति निखर्बायि त्रिषष्टिपद्मानि नव－ नवतिकोटय：नवनवतिलचाणि पझ्च सप्ततिसह－


उदाहराप्या। पाशाङ्बुशाहिडम रूककपाल－ शूले：खढ्वाङ्गशत्तिशरचापयुतैर्भवन्ति। ग्यन्योडन्य－ हम्तकलितै：कतिसूर्तिंभेदा：शम्भोहईरिव गदा－ रिसरोजशङ्खे：॥ २8？॥

न्यास：स्थानानि। २०॥ जातामूर्ति से दा： ｜₹६९६ธ००। एवं हरेश्र । २४।

विशेषकरग्यसूबं वृत्तम्। यावत्स्थानेषु तुल्याङ्वास्त्डे दैसु पृथक कृतैः। प्राग्से दावि हृता－ भेदास्तत्मङ्बनै क्यच्च पूर्ववत् ॥ २४२॥
च्चलोह्दे शक：। द्विह्ये कभूपरिमितै；कतिसङ्ख्यका： स्सुस्तासां यु तिश्र गया काशु मम प्रचत्च। च््मोधि－ कुत्भिशरभूतशरेस्तथाङ्झेश्चेदङ्ञपाशमिति यु तिवि－ शारदोडसि ॥ २४३॥

न्यास：२२२।श।？। कच प्राब्वर्द्ध दाः । २४। यावत् स्थानेषु तुल्याङ्षा दूत्यत्न प्रथमं तावत् स्थान－ छये तुल्यो प्राग्वत् स्थानदयाज्जातौ मेदौ। २ ।

पुनगचवि स्थानहये तुख्यो तबाष्येवं भेढौ। २। भेढाम्यां प्राग्मे दा：। २४। सत्ता आता भेदा：।छ। तदाथा ॥ २२२？॥ २？२？॥ २२？२॥ १२२२॥ २२२२॥ २२२२॥ पूर्ववत् सङ्ख्येक्यन्च にとととと। न्यास：｜8｜नापू｜ू｜乡｜घतापि पूर्ववर्झ दा：१२२०। स्थानबयोत्यभेदैः।ड़। भत्ता जाता：। २०। तद्यथा







 अनियता छेतुल्य श्र विभेदे करासूत्व वृत्ता－ हंध म्। स्थानान्तमे कापचितान्तिमाद्धघातः समा－ ※्बै श्रे मितिप्रभेढा：॥ २४३ड5॥

उदाहर गाम्। स्थानषट्कस्थितेरद्ध़ रन्योडन्यं सेन वर्जितेः। कति सझ्धाविभेदा：स्युर्यदि बेत्सि निगधतास् ॥ श४ुठ5ड॥
＊त्रात्तिमाब्बो नव षट्स्थाने एकार्पचता－ न्याता：। ह।द। 01 ६｜पू｜ह। एषां घाते जाता：सझ्वासेदा：। छ०8द०।

णन्यत् करासूत्वं वृत्तद्यम्। निरेकमब्ब क्य－ मिदं निरेकस्थानान्तमेकापचितं विभत्तम्। रूपा－ दिभिस्तन्निहते：समा：स्यु：सङ्नाविभेदानियतेडङ्ब－ योगे ॥२४पू 5 s॥ नवान्वितस्थानकसझाकायां उने－ इङ्भोगे कथितं तु वेद्यम्। सङ्विम्तुक्तं पृथुताभयेन नाल्तोडस्ति घस्माद्यक्यितार्णांक्स ॥ २४६डS॥

उदाहरण्गाम्। पश्चस्थानस्थितैरछे यंद्यद्योगे बयोदश। कात भेढा भवेत्मङ्ल्ला यदि वेत्सि निगदाताम् ॥ २४०ड़॥ ॥

अवाब्बै क्यम्। १₹। निरेकम्। १२। एतन्नि－ रेकस्थानान्तमेकापचितमेकादिभिश्च भत्तम्।
जातम् $\frac{2 \%}{\frac{1}{2}} \quad \frac{12}{2} \quad \frac{10}{₹} \quad \frac{4}{8}$
एषां घातै：समाजाता：सङ्ख्याभेदा：8टy। दूति श्रोलोलाबल्यामङ्धपाशः ॥

न गुयो न हरो न कृतिर्न घन：पृष्टस्तथापि टुष्टानाम्। गविंतगयाकबहनां स्यात्पातोऽवश्य－ मङ्धपाशे Sf्मिन् ॥२४ट्डS॥ येषां सुजातिगुयावर्ग－ विभूषिताड्गो शुड्वाखिलव्यवहति：खलु कराठ－ सत्ता। लोलावतोह सरसोत्तिमुदाहरन्ती तेषां सदेव सम्पदुपैति वृध्विम् ॥ २४عडS॥

बष्टौ व्याकरणानि षट् च भिषजां व्याचष्ट ता：संहिता：षट् तर्वान् गरितानि पष्य चतुरो वेदानधोते स्म य：। रलानां चितयं हघन्च बुनुधे मोमांसयोरन्तरं सद्व्रह्मेकमगाधबोधमहिमा सो－ डसा：कविर्भास्कर：॥ २Y० ॥ SS．

दूति श्रोभास्कराचार्य्यविरचिते सिद्धान्त－
शिरोमयौ लोलावतोनामक：
प्रथंम：खरडः सम्पूर्णः ॥
लोलावत्यां वृत्तसङ्ख्या॥ २ण६॥

